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The topic of this thesis is the- problem of love in the
work and life of Rainer Maria Rilke, especially his notion of
"non-possessive love" which has given ris-e to a great deal of
controversy.in the Hilke-Literature.
The essential motive underlying the thesis is my

conc~rn

for the relationship between art and life, and specifj.cally
the conflict between the demands of intellectual and spiritual
development and the biological-social imperatives to which the
artist, like all human beings, is subject.

To speak in general

terms, my interest in Rilke 1 s view of love is part of a broad

study of alienated and rebellious individualists, bent on
developing themselves at all costs in an envirQnment which is

hostile to their inner impulses, and for whom the problem of
love has been a focal point of their conflict with themselves
and the world.

The view of love put forth by such individual

ists as Kierkegaard, Baudelaire, Nietzsche, Shaw, Unamuno,
Camus, Sartre, - to name only a few authors mentioned in my
Bibliography - despite their many individual variations, have
at least these characteristics in common:

they are penetrating,

uncompromising, unsentimental and disquieting.
true for Rilke's view of love.

Hilke

The same holds

emphatic~lly

opposed the

values implicit and explicit in the notions and practices of
his culture in

th~

areas of the relations between the sexes,'

the institution of marriage, the status of women and the
function of sex in the life of the individual.

FUrthermore,

his own experience, which, as he often pointed out, was by no
means meant to be exemplary or typical, led him to investigate
and reflect upon the nature of love as a principle of nature'
and of the human psyche.

The fruit of this preoccupation was

a fascinating, very complicated
problem of love plays a

maj~r

bod~

of writings in which the

role.

In investigating this theme my primary aim has been to
accurately represent and illuminate what Rilke meant by his '
provocative and often obscure statements about'love; that is,
it is first and foremost an interpretive paper.

But at the

outset I have had to deal with the controversy concerning the
concept of non-possessive love among students and critics of
Hilke and, in dialogue with them, to define my own standpoint.
As I have explained in my first chapter, Rilke's concept of

love has aroused

chie~ly ~isgivings,

especially among the

psychoanalytically oriented critics, who hold that despite the
aesthetic merit of his work Bilke was a neurotic misfit whose
view of love is essentially infantile and narcissistic.
Opponents of this negative attitude, such as Jacob Steiner,
have. found it necessary to defend Rilke against such attacks
by questioning the validity of psychoanalytic methods in
literary criticism, but at the cos't of relegating his view of
love to a subordinate position.

For my part, I wish neither

to praise nor to condemn Rilkets view of love, but rather to
ackno\vledge it as, one of the essential themes around which '
Bilke's work revolves, and to attempt to show how Rilke himself
dealt with the problem, all the negative aspects of which he
was very aware of, in his works.

In the second chapter I have

investigated the development of Rilke's concept of love mainly
up until the time when he began the Duino Elegies.

My findings

were that under the intense pressures of his artistic calling
he found it necessary to eschew the ,security and also the
responsibilities of a domestic situation and that he developed
a mystique of unfulfilled love which he accepted as a catalyst
to, spiritual development.
the

dem~~ds

He was, however, well aware that'

he made upon himself bordered on the superhuman

or the inhuman, and until the last years of his life he was
unable to overcome feelings of guilt and ambivalence.

In the

third chapter, dwelling on the late works, especially the
Duino Elegies and the Sonnets to Orpheus, I have attempted to
show that Hilke was at last able to incorporate his view of

love, with its

necess~ry

tive view of life, - a

pain and unfullment, into an affirma

~ragic

sense of life which persists in

the affirmation of even the most painful truths.
The· topic of the thesis was first suggested in 1970 when
I was studying the work of Rilke under Dr. H. F. Peters •. The
bulk. of my research in the Rilke-Literature was done while I
was studying in Salzburg, Austria 1972-l973.
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ERSTES KAPITEL
KUNSTLER UND PROPHET
Dar Titel di"eser Arbei t, uRilkes Begriff der besitzlosen
Liebe ll , weist im voraus auf die zwei grossen Interpretations
gebiete hin, die die Problematik der Arbeit enthalten.
Gebiet ist das Problem der Liebe
Thema.

~berhaupt"

Das erste

als literarisches

Das Eewusstsein literarischer Traditionen auf diesem

Gebiet soll dazu dienen, die Eigenttimlichkeiten von Rilkes Liebes-.
auffassung und -erlebnis zu betonen; positiv gesehen wird das
Bewusstsein des historischen Zusammenhangs wichtige Gestalten
moderner europaischer Geistesgeschichte mit Rilke in Verbindung
bringen und dadurch das Bewusstsein einer einheitlichen modernen
Tradition fordern.

Dieser Aspekt der Arbeit steht aber nicht im

Mittelpunkt und soll nicht als

durch~ehende

Analyse einer Tradi

tion genommen werden; sondern er bildet ein Leitmotiv der Arbeit,
indem Rilkes Liebesauffassung von Zeit"zu Zeit mit den Auffas
sungen einiger seiner Zeitgenossen verglichen wird.
Gebiet,

~er

eigentliche

Brennp~~t

Das zweite

der Untersuchung, ist der

spezifische Fall Rilke, seine eigene Behandlung des Liebesthemas
und sein Erlebnis der Liebe; beide haben eine nicht unerhebliche
Rolle in der Rilke-Literatur gespielt.

Der Ausdruck ,besitzlose

Liebe!, der viele Auseinandersetzungen und Kontroversen verursacht
hat, bezeichnet die schwierige und umstrittene

Liebesauffass~g,

2

die in Rilkes Dichtungell und Briefen zu finden ist, und die
ftir Rilkes Leben von grosser Bedeutung war.

Dieser Ausdruck·,

,die besitzlose Liebe', oder wie er ofters formuliert wird,
,die Lehre von der besitzlosen Liebe', ist ein Versuch, Rilkes
1.
1

I

Liebesauffassung, oder ein wichtiges Element derselben, zu
kennzeichnen, - und trotz des Misstrauens, das er hervorgerufen
hat (nEs sagt aber kaum etwas tiber Rilke und viel tiber die
materialistische Saturiertheit der Liebesauffassungen derer,
die dieses Wort verwenden ttl ), ftihrt er direkt in die Mitte des
Problems, denn er ist in der Harte und Unverbltimtheit der
Formulierung eine Herausforderung, der eigentlichen Bedeutung
der Liebe nachzusimlen.

Bilke wollte in der Tat nichts weniger

ala eine grlindliche, unversohnliche Erorterung des Phanomens
der Liebe, und diese Erorterung hat bei Hilke zum grossen Teil
eine Umwertung konventioneller Liebesauffassungen zur Folge
gehabt.

Rilke war keineswegs ausschliesslich ein reiner Lyriker,

wie er oft angesehen wird, sondern auch ein prophetischer
Ktinstler; nicht nur ein mit sich selbst beschaftigter Narziss
(obgleich er narzissistische Ztige hatte), sondern der Besitzer
eines beharrlichen historischen Bewusstseins.

Sein Geftihl der

Beauftragung und Verantwortlichkeit richtete sich nicht bloss
auf den Dienst des kUnstlerischen Wortes an und fUr sich,
sondern auch auf den Gebrauch des Wortes ala Mittel, seine
Beschwerden, seine Kritik, und andererseits seine Programme und
Alternativen auszudrticken.

Also ist die Kunst Rilkes nach der

IJacob Steiner, Rilkes Duineser E+egien (Bern:
Francke Verlag, 1962), S. 22.

3
Bestimmung von Jean-Paul Sartre 2 nicht rein lyrisch, sondern
sie hat auch die Eigenschaften der Prosa.
Eudo C. Mason3 unterscheidet zwischen Rilke als Dichter
einerseits und Rilke ala VerkUnder, als Programmatiker, als
Verftihrer andererseits.

Diese zwei Aspekte von Rilkes Werk

haben dem Rilke-Forscher vom Anfang an viel zu schaffen gemacht.
Die

ausserordent~ich

mannigfaltige Rilke-Literatur ist zum

grossen Teil eine Geschichte extremer Stellungnahmen und Versuche,
diese Extremen zu versohnen.

Viele haben Rilke als Entwerfer

einer allgemeinen Lebenshaltung und -philosophie, als Heiligen,
ja l als Erloser angesehen.

Besonders vor dem Zweiten Weltkrieg

stand der Rilke-Kult in voller Bltite.
Reaktion setzte ein.

Aber die unvermeidbare·

Diese Reaktion nahm verschiedene Formen

an, aber vor allem zwei:

erstens gab es die Tendenz, Rilke

zu tfs8.kularisieren" und den Mythoa des heiligen Dichters vorzug
lich

durch~ufzahlung

zu zertrtimmern.

seiner allzumenschlichen Eigenschaften

Vertreter dieser Tendenz sind, unter anderen,

Erich Simenauer4 und Eudo C. Mason.

Zweitens gab es im

Zusammenhang mit der von Kayser und Staiger gegrlindeten text
kritischen Schule der Literaturwissenschaft die Tendenz, sich
2What is Literature? (New York:
1949), s:l2~

Philosophical Library,

3Rainer Maria Rilke. Sein Leben und sein Werk, Kleine
Vanderhoeck-Reihe, 192/194, (Gottingeri-:--V~~derhoeck, 1964),

s.

134.

4Rainer Maria Rilke:

R. Haupt, 1953).

"

Legende und Mythos (Frankfurt am Main:

4

nUT auf strukturelle Aspekte des rilkischen Kunstwerks zu
koneentrieren und dabei historische, biographische und psycho
log~sche ~rwagungen

so weit wie moglich auszuschalten.

Jacob Steiner nahert sich dieser zweiten Position, indem er
die Rilke-Schwarmer'der asthetischen SUnde der Verwechselung
eines Dichters mit einem Prediger beschuldigt - und dabei auch
j

I'

der Behandlung der emotionellen Sprache der Dichtung mit der
logischen Sprache einer Predigt oder einer Flugschrift.

Steiner

kritisiert auch die biographischen und psychologischen Forscher
dafUr, dass sie sich Ubermassig mit

nichtasthetisch~n Einzel~

heiten befassen und dabei, trotz interessanter Entdeckungen,
die Aufmerksamkeit von der Hauptsache, vorn geschriebenen Wort,
ablenken.5
Diese Polarisation is kein Zufall; denn Bilke'war in der
Tat sowohl Lyriker als P:rophet (es gibt Ubrigens wenige "reine"
Lyrik, d. h. ohne Einmischung von Dramatik oder Didaktik); und
wie alle polarisierten Menschen, die nach einem einheitlichen
Weltbild in einer quasi- oder nichtlogischen Symbolik streben,
schwankte ere

Er nahm

ein, dessen Werke

un~

mancr~al

die 'Position des reinen Ktinstlers

deren Gehalte Eingebungen uhermenschlfcher

Machte seien; er konnte in Bezug auf den Sinn se,iner Dichtungen
sehr ausweichend sein., Und dennoch interpretierte er seine
Dichtungen nicht selten fUr daran interessierte Menschen; es'
gibt viele Briefe, worin Rilke seine Dichtungen in koharente
Prosa zu tttibersetzen" versuchte, und seine Interpretationen
5Steiner,

s. 7.

5
sind oft geradezu pedantisch und belehrend.

Sogar in seiner

Lyrik gebraucht er manchmal eine "eminent padagogische
Formulierung ff ,6 wie Steiner einraumt, obgleich er den Leser
ermahnt, dieses Phanomen nicht fUr ein Verfallen in "logische
Sprache" zu halten.

Dies ist aber das in der neueren Literatur

haufig begegnete Syndrom des Dichters, der einerseits seine
Ste:lle ala nichts-sagen-wollendes Instrument verteidigt und
andererseits gleichsam hinter seinem RUcken gezwungen wird,
trotz seiner behaupteten Unschuld vor dem vlerk, seine uBotschaft"
zu verktinden.
Rilkes Liebesauffassung nimmt eine besondere Stelle in
dieser Situation ein, denn wahrend seine

tragisch~heroische

Leb'ensbejahung meistens Bewunderung und Begeisterung hervo!ge
rufen hat, hat seine Liebesauffassung.die Tendenz gehabt,
negative Reaktionen zu erregen; - von Mitleid bis zu mehr oder
minde~

zynischen Darstellungen seines Liebeserlebens, gewohnlich

mit einer Sammlung von psychologischen bzw. psychopathologischen
AusdrUcken begleitet.

Der didaktische

Aspe~t

von Rilkes

For,mulierung der Vorstellung der besitzlosen Liebe hat viele
Kritiker besonders beschaftigt; Mason hat sie (humorvoll) als
die verftihrende Wahnvorstellung eines intellektuellen Don Juans
bez,eichnet; 7 Simenauer hat sie als einen zwanghaften Versu'ch,
die Welt durch Verbreitung seiner verkehrten Ideen' zu
6Steiner, S. 7.
7Mason, S. 86.

6
per~ertieren, angeprangert. 8

Ich teile diese Meinungen nicht, sondern ich sehe Rilkes
Liebesauffassung als einen positiven Teil seiner lebensbejahenden
Weltanschauung.
le~itimen
se~nes

\.

Aber das Misstrauen der Kritiker beruht auf

Versuchen, Rilkes Liebesbegriff vorn Gesichtspunkt

Nutzens und seiner Nachteile fUr das Leben abzuschatzen.

Die npadagogische" Seite von Rilkes Werk ist von grosser
Bedeutung; es handelt sich nicht um einen zufa.lligen und Uber
flUssigen Zuschlag, sondern um eine grtindliche

Bescha.ftigun~

mit Problemen der Kultur, um eine ernsthafte und unversohnliche
Umwertung von Grundfragen menschlicher Existenz vom Standpunkt
eines Aussenseiters, eines Rebellen (in Sinne Albert Camus'9),
eines unbeugsamen Individualisten.

Dieser Rilke interessierte

sieh, wie schon betont, nicht nur fUr Worte an sich und fUx'
sieh, sondern er war auch ein gewissenhafter Denker, dessen
Worte gewisse Sachen und Begriffe, und nicht andere, ausdrUcken.
dessen Worte also Mittel zum Zwecke sind.
Die von Steiner kritisierte Tendenz, in Rilke "den
PrQgrammatiker der LebensfUhrung, den Entwerfer einer allgemein
ve~bindlichen

Weltanschauung oder gar den Stifter

eine~

neuen

Religion ttlO anzusehen, ist also, trotz allem, gar nicht lacher
lioh.

Nicht nur in seinen Briefen, sondern auch in seiner
8Simenauer,

s.

604.

9Albert Camus, The Rebel (New York: Vintage Books,
1964), s. 253.
lOSteiner,

s. 7.

,.,
Lyrik und seiner kUnstlerischen Prosa braucht Rilke nicht nur
eine ,emotive' oder metaphorisehe Formulierung, sondern viel
fa~n

eine argumentative, oft polemisehe Rhetorik.

dass diese Art von Formulierung innerhalb eines

Die Tatsache,

lyr~sehen

Ausspruehs vorkommt, ist freilich eine zusatzliche SchwierigI.

'

keit, da dieses lyrische Ieh vorn philosophierenden doch unter
schiedlich ist; jedoch schliessen sie sich nicht gegenseitig
aus; im Gegenteil, der Philosoph spielt oft mit Beztigen, 4ie
weder logisch formuliert noch logisch nachweisbar sind, und
'

,

der Dichter lasst seine lyrische Maske nicht selten,fallei und
predigt.

Wenn man entgegnet, das sei unreine Lyrik, so ist
I

die meiste Lyrik unrein, Rilkes mitinbegriffen.

Aber was!das

betrifft, so ist seine Lyrik gerade wegen ihrer "UnreinheJt"
umso mehr wichtig und herausfordernd.
I

Ich ziehe es vor, lnzu

erkennen, dass Rilkes Dichtung nicht nur eine Kunst der

B~lder,

"

Figuren und emotiven Sprache ist, sondern aueh eine Kunst ivon
Ideen und ihren Gestaltungen.

Dabei leiste ich Widerstan

gegen eine Hauptstromung in der gegenwartigen Literaturwissen
schaft, welche die Ktinste und die geistigen Wissenschaften der
Philosophie und Historiographie (und, der Kritik, welche eine'
Verbindung beider Wissenschaften ist) als symbolische Formen
betrachtet, die in Ursprung, Mittel und Tragweite ganz heterogen
seien.

Soleh eine Scheidekunst hat heuristischen Wert, aber'

da sie doch von Begriffen
ve~ag

~~d

nicht von den Phanomenen ausgeht,

sie die Lage des Diehters kaum zu verstehen, denn er '

findet· sich in einem

UniyersQ~,

das-eine verwirrende Mischung

8

von Logik und Metapher, von Empfindungen und

Geda~~en,

ist.

Es jgilt von Rilke, wie auch, unter anderen, von Nietzsche,
daas ..ihre

~lisstrauen

und Gegnerschaft gegen gill tige Unter

scheidungen aus ihrer legitimen Abneigung gegen die eine
ungtiltige Unterscheidung stammen, an die sich ihr Zeitalter
mit religioser Zahigkeit klammerte:
zwischen Denken und Ftihlen. n11

die Unterscheidung

Ein Aspekt der doppelteri. Natur

von Rilkes Lyrik ist, dass er selbst nicht selten den Dienst
des Kritikers leistet und die Bilder, Figuren oder den Gehalt
se1ner Dichtung selbst interpretiert oder

erlau~ert.

Dies

geschieht sogar manchmal im Gedicht selbst, trotz seiner nicht
sehr lyrischen Ermahnung an den verstorbenen Dichter Kalckreuth,
den Fluch der Dichter zu vermeiden, ndie sich beklagen wo sie
sagen wollten, die immer urteilen tiber ihr Geftihl, statt es zu
bilden. u12

Diese Idiosyncrasie ist besonders in den

Neyen Gedichten auffallig, worin ein Bild, das fUr sich doch
sprechen konnte, von einem Kommentar gefolgt wird; das drUckt
die Unfahigkeit des Dichters aus, das Gedicht fUr sich selbst
sprechen zu lassen ohne es zu "unterzeichnen."
Die Sache ist etwas leichter 'in Bezug auf die Briefe,
worin Rilkes didaktische Absichten ganz offen hervortreten;
er predigt und empfiehlt seine nichtbesitzende Liebe ohne
llErich Heller, Enterbter Geist (Berlin:
1954), S. 206.

Suhrkamp,

l2Rainer Maria Rilke, Werke in drei Banden (Frankfurt am
Insel Verlag, 1966), Bd. I-,-S. 419:---Hienach als
"W'erke tt zitiert.

Main:

9
Vorbehalte.

Dadurch, dass-Rilke in seinen Briefen auf seine

lyrische Maske manChmal verzichtet, liefert er uns Prosa
Ko~entare

zu seinen oft zweideutigen lyrischen AussprUchen

tiber die Liebe.

Das Element der byronischen Pose muss auch

berUcksichtigt werden; aber wie bei Byron ist Rilkes Pose kein
vollkommener Be~rug, sondern die Stilisierung oder Ubertreibung
von Gesinnungen, Zustanden oder Geftihlen, die wirklich erlebt
worden sind.
Es sei im voraus zu betonen, dass es sich hier nicht um
eine blosse

theor~tische

Streiterei handelt, noch

e~wa

um e1ne

Kritik der Kritik, sondern um die Situation eines Dichters.
,Situation' bedeutet hier zweierlei:

erstens, den kultur

historischen Zusammenhang, aus dem Rilke stammte und aus dem
eI', indem er sich mit ihm auseinandersetzte, die Hauptthemen
seines Werkes entwickelte; zweitens aber die- Existenzprobleme
ei~s

eigenartigen und schwierigen Genies, dessen Leben vor

allem durch seine inneren Impulse bedingt und gestaltet wurde
und mehr ist als die Gesamtheit der Einfltisse von aussen.
Was sein kulturelles Milieu betrifft, so gab es in der
Zeit, da Rilke seine Gedanken und seine Kunst zu entwickeln
anf,ing, eine unerhorte Garung in Fragen der Liebe und des
Geschlechts, und zwar in der Politik, in den Wissenschaften
und in den KUnsten.

Die Frauenbewegung, die Bewegwlg fUr

sexuelle Freiheit und Aufklarung, und die neue Wissenschaft
der Psychoanalyse lagen in der Luft.
Luft mit Begeisterung ein.

Und Rilke atmete diese

Es wird sich zeigen, dass er sich

10
schon frtih ala Umwerter der Werte aah, als Kampfer gegen
veraltete Ansichten tiber die Verhaltnisse zwischen den
Geschlechtern, die Stellung der Frau, das Wesen der Ehe und vor
allem das Verhaltnis zwischen Liebe und geistiger Produktivitat;'
und als Vorkampfer eines zwar nicht "popularen", aber flir
progressiv gehaltenen Standpunktes.
Die Bedeutung von Lou Andreas-Salome in der Entwicklung
von Rilkes Liebesauffassung, und in Rilkes Leben Uberhaupt, kann
kaum Uberschatzt werden.

Als Bilke ihr 1897-in Mtinchen begegnete,

gab es wenige Frauen, ja wenige Menschen Uberhaupt in den deutsch
sprechenden Landern,-die so eine intime und tatige Erfahrung
im geistigen Leben der Zeit gehabt hatten wie sie; sie kannte
sich aus in der literarischen Boheme Barlins, Wiens, Mtinchens
und Paris; sie war im Kreise der Freien Btihne und des
tlSimplizissimus" tatig gewesen; sie war eine Freundin
Friedrich Nietzsches gewesen und Verfasserin eines Buches tiber
ihn, das mit der zunehmenden Anerkennung von Nietzsches
Bedeutung auch berlihmt wurde; sie war eine Freundin von
fUhrenden Geistern wie Gerhardt Hauptmann, Wilhelm Bolsche,
Albert Langen, Frank Wedekind, Knut Hamsun, Richard Beerhoffman,
Arthur S,chnitzler, Peter Altenburg un.d, Hugo von Hoffmannsthal
gewesen; und schliesslich war sie selber eine berUhmte Schrift
stellerin, emanzipierte Frau und femme fatale, die'mit ihrem
scharfen und ausgebildeten Geist und ihrer ungewohnlichen
Vitalitat auf geniale Manner eine ausserordentliche Anziehungs
kraft austibte.

""\

~.

Der junge Rilke war keine Ausnahme.

\vir

w.oll~n

11

nicht in die Einzelheiten der Liebe und geistigen Freundschaft
zwischen Rilke und Lou eingehen; aber fUr beide war es wahr
scheinlich die wichtigste Begegnung des Lebens.

Besonders fUr

Bilke war Lou eine Geliebte, eine Mutter, eine alles verstehende
Seelenschwester, eine tiberlegene Lehrerin.
aber er lernte auch viel von ihr.

Er betete sie an

Durch sie wurde Rilke mit

den Schriften Ibsens, Hauptmanns, Tolstojs, Nietzsches und
Dostojewskijs, mit geistigen stromungen in der Religion, in der
Philosophie, und in der Psychoanalyse bekannt gemacht.

Und .die

grosse Wirkung ihrer Personlichkeit auf Rilke war das wichtigste
von allem; sie war

~

ein Uberlebensgrosses Muster eines

freien, nach den eigenen Gesetzen lebenden Menschen, deren
Ansichten tiber die Ehe, tiber die Rolle des Geschlechts im
Leben, tiber das Verhaltnis zwischen Lebenskunst und Kunstleben
in dem nicht unerfahrenen aber unfertigen Dichter einen Wider
hall fanden..

Wir werden im Laufe der Arbeit sehen, dass Rilkes'

Liebesauffassung vielfach mit Lou verbunden ist.
Andere wichtige Einfltisse waren wahlverwandte Geister,
nicht immer Zeitgenossen, die Rilke im Lauf seines Lebens
entdeckte und deren Werke seine eigenen bestatigten und unter
sttitzten.

So zum Beispiel die Dichtungen von Michelangelo

Buonarotti und Gaspara Stampa, die Werke der Danen Jens Peter
Jacobsen und Soren Kierkegaard und der franzosischen Dichter
von Baudelaire bis zu Proust und Valery; - weniger bekannte
Gestalten wie Louise Labe und Marianne Alcoforado und, unter
seinen Zeitgenossen, Rudolf Kassner und Alfred Schuler.

Rilke
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besass die scheinbar sich widersprechenden aber eigentlich
allen grossen Geistern gemeinsamen Eigenschaften, ausserst, ja
hartnackig unabhangig, und zu gleicher Zeit den Gedanken und
Leistungen anderer Menschen sehr empfanglich, zu seine
alles, was er tibernahm, war schon Rilke.

Aber

Das gilt im hohen

Grade fUr die Frauen, die Rilkes Kult der grossen Liebenden
ausmachten.

Er hielt

mit geradezu fanatischem Ernst

a~

die

Kontinuitat seines inneren Geftihls,13 das nur in seiner Kunst
bewahrt werden konnte.

Dieses Geftihl der eigenen Sendung und

AU6zeichnung ist eines der haufigsten Motive in allen Lebens
ausserungen Rilkes -,verschiedentlich als Schicksal,
Verpflichtung, Auftrag, Verantwortlichkeit, Berufung bezeichnet.
Und dieses Verantwortlichkeitsgeftihl war vielleicht die Haupt
quelle nicht nur von der Genauigkeit und

Grlindlic~~eit,

-

die

Rilkes Werk kennzeichnen; sondern auch der Angste, Unsicher
heiten und Selbstvorwtirfe, die ihn plagten.
Der kulturelle Zusammenhang is.t nicht unwichtig fUr das
Verstandnis von Rilkes Liebesauffassung, und er wird besonders
im zweiten Teil der Arbeit ofters erortert, urn die frtihe
Entwicklung von Rilkes Begriff der.besitzlosen Liebe zu erhellen;
aber der innere Antrieb des Dichters, seine

unvers~hnlichen·

Anforderungen an sich selbst und die daraus

~ntspringende

Feindschaft zwischen Leben und Arbeit - sie spielen eine wei taus
13Rainer Maria Rilke, Gesammelte Briefe, Hg. von Ruth
Sieber-Rilke und Karl Sieber, 6 Bande, (Leipzig: Insel
Verlag, 1936), S. 183. Hi'enach als "Gesammelte Briefe" zitiert.
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gro~sere

Rolle in seinem dauernden Suchen nach einer gtiltigen

Ant,ort zur Spannung zwischen Lebenskunst und Kunstleben; und
die$er Aspekt, der menschliche'Hintergrund seiner Liebes
auffassung, wird im letzten Teil durch Analyse der spaten
Dic~tungen

dargestellt werden.

Z\VEITES KAPITEL
EINE LANGE ARBEIT
ttJungen Menschen mochte ich immer nur dieses sagen •••
das~
I

wir uns immer an das Schwere halten mtissen; das ist

unsJr Teil." 1 4

Das ist eine Grundhaltung Rilkes als Mensch

und:als Klinstler.
I

Seine Auffassung des Lebene als

Arbeit~

ala

AUf4abe, als bestandiger Kampf gegen bequeme Konventionen und .
Mis,verstandnisse, vor allem gegen den Grundsatz moderner
eurqpaischer Zivilisation - dass das Leben leicht, gllicklich,
sic~er

sein soIl - ist in allen Aspekten seines Werkes zu

fin1~n,

nicht zuletzt in seiner Behandlung des Liebesproblems.

DaslLeben war fUr ihn problemreich, die Liebe schwierig.

II '
1

So

wielder kranke Mensch oft durch die Selbstgefalligkeit des .
gestnden sieht, oder vielmehr des Menschen, der sich

haIr'

f~

gesund

wenn er in Wirklichkeit nur das problematische Wesen

1

sei~es

Daseins und seiner Handlungen Ubersieht, so wurde der

Aus~enseiter Rilke zum Psychologen des Oberflachlichen' und
Unz~anglichen;

- und nicht nur seiner eigenen, sondern der der

Itno~malen" Menschen.
I

I

In einem Brief an F. X. Kappus (Briefe, S. 54) unter
14Rainer Maria Rilke, Briefe, Hg. vom Rilke-Archiv in
Verb. mit Ruth Sieber-Rilke; besorgt durch Karl Altheim,
2 B~de:. (~:~sbaden: Insel, 1950), S. 419. Hienach als
,.BrJ-efe z~u~ert.
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str~icht

ja.

Aber alles ist schwer, was uns aufgetan wurde, fast alles

Ern~te

II

Rilke diese Stellungnahme: '"Das Geschlecht ist schwer,

ist schwer, .und alles ist ernst ••• Lassen Sie sich nicht

beitren durch die Oberflachen; in den Tiefen wird alles Gesetz.1t

\'

In den Tiefen liegt das Gesetz, und es 1st Auftrag
Ver~flichtung

~d

des Ktinstlers, das Oberflachliche zu vermeiden

und1das innere Gesetz zu offenbaren.

Die Uberzeugung von der

eig+nen Sendung und Verantwortlichkeit fUr die .. Versaumnisse"
derlUbrigen Menschen aussert sich am gewaltigsten in der .
I

berfnmten Stelle in Malte Laurids Brigge: 15
Ist es moglich .•• dass man noch nichts Wirkliches
!und Wichtiges gesehen, erkannt und gesagt hat? •• Ist
les moglich, dass man trotz Erfindungen und Fort
!schritte~, trotz. Kultur, Religion und Weltweisheit
jan der Oberflache des Lebens geblieben ist? .•
; 1st es moglich, dass die ganze Weltgeschichte
Imissverstanden worden ist? .•
Ja, es ist moglich.
Wenn aber dieses alles moglich ist, auch nur einen
iSchein von Moglichkeit hat, - dann muss ja, urn alles
'in der Welt, e~was geschehen. Der Nachstbeste, der,
I welcher diesen beunruhigenden Gedanken gehabt hat,
Imuss,anfangen, etwas von dem Versaumten zu tun; es
ist eben kein anderer da •••
<

Diesselbe verzweifelnde Grtindlichkeit und dasselbe Geftihl
derleigenen Sendung sind auch fur
Pro~lemen der Liebe kennzeichnend.
I

AU£~osung

R~lkes

Auseinandersetzung mit

In der Zeit zwischen der

seines Verhaltnisses mit Lou und dem endgUltigen

Ent~chlUss, rucht.mehr zu seiner Familie zurtickzukehren, also

zWi~chen 1901 und ungefahr 1906, wurde die Liebesproblematik
. 15Rainer Maria Rilke, Die Aufzeichnungen des Iv'lalte Laurids
Brife (Frankfurt am lVlain: Inse1, 1966), s. 23-25. Hienach
als "lV1LB" zitiert.
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zu

~inem

Hauptthema

seines Werkes •. In Dichtungen,. und noch

mehr in Briefen, zu dieser Zeit entwicke1ten sich Ri1kes
Auf~assung

der Ehe und des Verha1tnisses zwischen den

Ges¢hlechtern; die Betonung liegt in dieser Zeit auf Kritik
derjUblichen Liebeshaltung und Ansatze zu einer positiven,
neu$n Liebeshaltung, besonders in seinem "Kult" der grossen
!

i·I
I

Lietenden (Frauen), welcher in Malte eine bedeutende Rolle
spielt.
I

i

1

Ein Brennpunkt fUr die

Ause~nandersetzung

mit Problemen

I

derlLiebe zwischen den Geschlechtern ist die Frage der Ehe.
Ke~zeichnend

sei~e

in

die~er

seiner frtihen Periode ist vor allem

Abneigung gegen konventionelle, unormalett Liebes-

I

auffassungenj dagegen stellt er einen streng~n Ethos der Liebe
I

als I Arbeit auf: 
. Liebe ernst nehmen·und wie eine Arbeit lernen, das
;ist es, was jungen Menschen not tut, - Die Leute haben,
(wie so vieles andere, auch die Stellung der Liebe im
I Leben missverstanden, sie haben sie zu Spiel und
VergnUgen gemacht, weil sie meinten, dass Spiel und
Vergntigen seliger denn Arbeit seij es gibt aber nichts
: Glticklicheres als die Arbeit, und Liebe, gerade weil
I sie·das ausserste GlUck ist,
ka~n nichts anderes als
: Arbeit seine (Briefe, S. 74)
In demselben Brief aussert er den Wunsch, einmal ein
i

Buc~

Uber die Liebe fUr junge Leute zu schreiben, und dabei

I

~es~eht er sich padagogische Absichten zu, die noch 1923 in
ein~m

Brief an Grafin Margot Sizzo (Gesammelte Briefe,

I

Bd.~

4, S. 406) nachdrticklich ausgedrUckt werden:

17
••• Mehr als einmal habe ich Ihnen angedeutet, wie
ich mehr und mehr in meinem Leben und in meiner Arbeit
'nur noch von dem Bestreben geflihrt bin, liberall die
alten Verdrangungen zu korrigieren, die uns die
iGeheimnisse entrtickt und nach und nach entfremdet
jhaben, aus denen wir unendlich aus de~ Vollen leben
lkonnten.
1m Grunde also verandert sich die Position in Malte
Laulids Brigge nicht mehr:

der Ktinstler steht in radikaler

oppIsition zur Richtung seiner Kultur und sieht es als seine
I

I

Auf~abe, das Falsche und Missverstandene in dieser Kultur zu

kortigieren.
Die konventionellen Begriffe, welche Rilkes Widerspruch
errtgt haben, sind zunachst aIle diejenigen Begriffe, die eine
Ver+inigung zweier Menschen als wUnschenswert voraussetzen.
I

DielVereinigung von zwei Menschen, welche in landlaufigen
Begtiffen ja entweder fUr den wichtigsten Aspekt der Liebe oder

sog~r

fUr das Wesen und den Sinn der Liebe Uberhaupt gehalten

I

wir', halt Bilke nicht fUr wtinschenswert, und im Grunde nicht
!

fUr\moglich.
I '/

1

~

J

sChfieb er:

An den

~ungen

Dichter Kappus (Briefe, S.,76-77)

IILieben ist zunachst nichts. was aufgeben, hingeben

1

undlsich mit einem Zweiten vereinen heisst (denn was ware eine
I

Verfinigung von Ungeklartem und Unfer~igem, noch Ungeordnetem?)ft

Abet Rilke leugnet im voraus die Moglichkeit von Erftillung oder
vonider Transzendenz menschlicher Unvollstandigkeit durch die
Liere, eine Moglichkeit, die in frtiheren Liebesbegriffen vorausI

ges~tzt

wurde, die auf der Vorstellung von zwei unvollkommenen,
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sien erganzenden "H8.lften" fussten. 16
, " Ein bestandiges Thema in Rilkes Liebesauffassung tritt
hie~

hervor:

das Zusammenstreben, das Streben nach Vereinigung

mit Idem geliebten Gegenstand, wird als negativ aU£gefasst.
all~dem

Bei

soll betont werden, dass Rilkes Misstrauen nicht um

\

phy~ische,

Ril~es
dar~n

I

sondern

urn

geistige oder seelische Vereinigung geht.

Liebesauffassung ist nichts weniger als asketisch, und
unterscheidet sie sich von frtiheren Liebesauffassungen,

wel~he die Ehe verpont hatten.

Beispiele von Rilkes Ausserungen

iibe~ eine "besitzlose'Ehe" sind haufig.

Kurz. nach seiner Heirat

SCh~ieb er an Emanuel "von'Bodmer (Briefe, S. 29):
Es handelt sich in der Ehe fUr mein Geftihl nicht
darum, durch Niederreissung und Untersttitzung aller
Grenzen eine rasche Gemeinsamkeit zu schaffen, viel
mehr ist die gute Ehe die, in welcher jeder den anderen
zum Wachter seiner Einsamkeit bestellt und ihn dieses
grosste Vertrauen beweist, dass er zu verleihen hat.
Ein Miteinander zweier Menschen ist eine Unmoglich
keit, und, wo es doch vorhanden ~cheint, eine
Beschrankung, eine gegenseitige Ubereinkunft, welche
einen Teil oder beide Teile ihrer vollsten Freiheit
Iberaubt •••
. Deshalb muss ich also dieses als Massstab gelten
'lassen bei Verwerfung oder Wahl: ob man an der
Einsamkeit eines Menschen Wache halten mag, und ob
man geneigt ist, dies en selben Menschen an die Tore
,der eigenen Tiefen zu stellen, von der er nur erfahrt
jdurch das, was festlich gekleidet heraustritt aus
,seinem grossen Dunkel.
I

Ein Bolcher Begriff der Ehe musste und muss einer btirger

.
lic4en Auffassung der Ehe aJ.s frohe, praktische, zweckmassige
,

16paul Kluckhohn, Die Auffassung der Liebe in der
Lit ratur des la, Jahrhunderts und in der deutschen Romantik,
3.
veranderte Auflage, (Tubingen: Max Niemayer
Ver.ag, 1966), s. 34.
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Gem~insamkeit

oder andererseits der romantischen Auffassung

derlZusammenschmelzung zweier Menschen zu einer ewigen Einheit
fre~d
I

bleiben.

Rilke war sich dessen wohl bewusst und sah

1

sei~en

Begriff der Liebe der landlaufigen Liebesauffassung

geg¢nUber als fortschritt1ich und progressiv, anti-bUrgerlich
und.anti-romantisch:
Wir kommen ja doch eben erst dazu, das Verhaltnis
leines einzelnen Menschen zu einem zweiten Einzelnen
·vorurteilslos und sachlich zu betrachten, und unsare
iVersuche, solche Beziehungen zu leben, haben kein
;Vorbild vor sich. Und doch ist in dem Wandel der Zeit
:~chon manches, das unserer za~haften Anfangerschaft
·helfen will •••, (Briefe, S. 79)
Rilke meint vorzUglich die Frauenbewegung und begrtisst
dle;Befreiung der Frau vom entstellenden Einfluss des anderen
Ges4hlechtes:

l'
I

II

••• eines Tages wird das Madchen da sein und die Frau,
;deren Name nicht mehr einen Gegensatz zum'Mannlichen
·bedeuten wird, sondern etwas fUr sich, etwas, wobei
man an keine Erganzung und Grenze,denkt, nur an Leben
'und Dasein -: der weibliche Mensch.
: Dieser Fortschritt wird das Liebe-Erleben, das jetzt
;voll Irrung ist (sehr gegen den Willen der Uberholten
IManner zunachst), verwandeIn, zu einer Beziehung
:umbilden, die von Mensch zu Mensch gemeint ist, nicht
!mehr von Mann zu Weib. Und d~e~e menschlichere Liebe
!(die unendlich rUcksichtvoll und Ieise und gut und
;kIar in Binden und Losen sich vollziehen wird) wird
'jener ahneIn, die wir ringend und mtihsam verbreiten,
:der Liebe, die die darin besteht, dass zwei Einsam
keiten einander schUtzen, grenzen und grlissen. (Briefe, S. 80)
FUr Rilke gab es, streng genommen, keine Mehrzahl, sondern
nur:Einzelne; kein Miteinander, sondern nur ein Neb'eneinander;
1
.
die:Einsamkeit ist nicht etwas "was man wahlen oder lassen

.
I

kauri.
i

'

Wir sind einsam.' '~~~ kann sich dartiber tauschen und tun,

I

ala :ware es nicht so.
I

Das ist alles" (Briefe, S. 94),.

Der
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Man*-Frau Gegensatz solI in Rilkes Ehe der Zukunft gewisser
masfen aufgehoben werden.

Das bedeutet nicht etwa die

Gesbhlechtlosigkeit oder den Hermaphroditisrous oder die
I

Ver~auschung

geschlechtlicher Rollen (wie zum Teil in

Friedrich Schlegels Lucinde), sondern im Grwlde die Vorherrschung
and~rer

Kategorien tiber die geschlechtlichen im Liebe-Erleben;

namiich, die Kategorien von "Leben und Dasein."

Die

~iebe

sol:J. vor allem eine uSammlung zu Hohepunkten" (Briefe, S. 53)
seitl"
sic~
1
i

ein tterhabener Anlass ftir den Einzelnen, zu reifen, 'in,
etwas zu werden, Welt zu werden fUr sich um eines anderen'

wil~entt

(Briefe, S. 77).

Rilke will den Unterschied zwischen

den; Geschlechtern nicht leugnen; er sieht ihn aber vor dem
Hintergrund des wichtigsten Ziels, des Reifens, der'Vollendung,
des'Fortschritts und der VerwandlUng a 1 s Men s c hen,
nicht als Manner oder als Frauen.

Weiter behauptet er, dass

;

nmaf sogar dieses scheinbar Gemeinsamste, das die Liebe ist"

·

nur;allein, abgetrennt ganz ausentwickeln und gewissermassen

·

vollenden kann •.. n (Briefe, S. 271).

Die gute Ehe ist also die·

Ehe, worin jeder den anderen zum Wachter seiner Einsamkeit
bestellt; aggressiver formuliert, ist sie der Ausdruck·der'
hochsten Liebe:

ein "fortwahrendes Aufstellen ktihner und

gropsmtitiger Anforderungen an den anderen tt (Briefe, S. 271).
Wie wir bereits im ersten Kapitel angedeutet haben, ist
l

Ril~es Liebesauffassung vielfach mit den Gedanken einiger

seiner grossen Vorganger und Zeitgenossen verbunden. Ein'
.
Ver~leich drangt sich auf mit der Auffassung der Liebe, die

·.
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Nie~zsches Zarathustra verktindet:

Du bist jung und wtinschst dir Kind und Ehe. Aber
ich frage dich: bist du ein Mensch, der ein Kind sich
Iwtinschen darf?
Bist du der Siegreiche, der Selbstzwinger, der Gebieter
der Sinne, der Herr deiner Tugenden?
; ••• Ieh will, dass dein Sieg und deine Freiheit sich
,nach einem Kinde sehnen. Lebendige Denkma1e sollst du
bauen deinem Siege und deiner Befreiung. Uber dich
:sollst du hinausbauen. Aber erst musst du mir selber
'gebaut sein, rechtwinklig an Leib und Seele.
, Nicht fort sollst du dich pflanzen, sondern hinauf! •••
:Ach, diese Armut der Seelen zu zweien! Ach, dieser
;Schmutz der Seelen zu zweien! Ach, dieses erbarmliche
'Behagen der Seelen zu zweien!
•.•• Eure Liebe zum Weibe und des Weibes Liebe zum
!Manne: ach, mochte sie doch Mitleid sein mit leidenden
:und verhlillten Gottern! Aber zumeist erraten zwei
:Tiere einander.
Aber aueh noch eure beste Liebe ist nur ein verztiektes
'Gleichnis und eine schmerzhafte Glut. Eine Faekel ist
:sie, die euch zu hoheren Wegen leuchten solI!
, Uber euch hinaus sollt ihr einst lieben! So Ierne
ierst lieben! Und darum musst ihr den bitteren Kelch
Ider Liebe trinken. Bitternis ist im Kelch auch der
, 'besten Liebe: so macht sie Sehnsucht zum Dbermenschen,
;so maeht sie Durst dir dem Schaffenden!
, Durst dem Schaffenden. Pfeil und Sehnsucht dem
lUbermenschen •••
, Heilig heisst mir saleh ein Wille und so eine
lEhe ••• 17
Wie Rilke hebt Nietzsche die Gefahren und negativen
Asp~kte der Liebe hervor; - die Vorlaufigkeit einer Verbindung

unf~rtiger

I

Menschen, die in der Liebe von sieh selbst und ihrer

Freiheit fliehen oder sich im Wunschbild der Geliebten
I
I

veriieren.
Auf~abe

8011_

3

;

Und wie Rilke lehrt Zarathustra die Liebe als

auffassen, als Fackel, die zu hoheren Wegen leuchten
Auch darin, dass er auch in der besten Liebe nur ein

17Friedrich' Nietzsche, Werke, Hg. von Karl Sehlechta,
Hanser, 1966), Bd. 2, s. 331-333.

B~nde, (Mtinchen:
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nvef.ziicktes Gleichnis" sieht, namlieh ein Gleiehnis tieferer
Bez~e, nimmt Nietzsche viele von Rilkes Einsiehten in das
Wes~n

des. Li,ebeserlebnisses vorweg.

Aueh das Bild des Pfeils

als.Symbol der Sehnsueht, mehr zu sein als man ist, kommt. in
einer bekannten Formulierung von Rilkes besitzloser Liebe vor,
in der Ersten Elegie.

Es ist wahrscheinlich, dass Rilke diese

Stelle in Zarathustra kannte; aber es geht nicht
ein~

~o

sehr um

Frage des Einflusses als um ahnliche Stellungnahmen, um

ahn+iche Wertschatzungen und

Ziel~etzungen.·

Auch die' Frage des Verhaltnisses zwischen Lou.Andreas-Salome
und~Rilke
ein~

zeigt nicht nur gegenseitigen Einfluss, sondern aueh

tiefliegende Wahlverwandschaft.

aus~erordentlichen

unt~rschatzt

Aber die Wirkung der

Personlichkeit von Lou auf Rilke darf nicht

werden; - und zwar ihre personliche Lebens- und

1

Liepeshaltung und die Macht ihrer Gedanken, ·durch die sie aueh
nachI der Auflosung ihres Liebesverhaltnisses Rilke in Briefen
beej.nflusste.
,
Bei Lou zeigt sieh eine starke Wahlverwandtschaft mit
Niefzsche in Fragen der Liebe.

Wie 'Nietzsche und' spater Rilke

sah:sie die Liebe als Gleichnis tibe'rmenschlicher BezUge; fUr'
aie:war der Partner theoretisch weniger wichtig als die
Ent~icklungsmoglichkeiten des Einzelnen im Liebeserlebnis.

Und

dah.r ihr nicht unverdienter Ruf ala femme fatale, als intel
lek~ueller

Vamp, der seine Manner aufbrauchte und dann verliess.

Sie hatte schon frtih im Leben das Phanomen in der Liebe bemerkt,
das~

sowohl die hoohste Liebe wie die krasseste Sinnenbegierde

23
denl Gegenstand der Liebe gleichsam vorbeigeht und den Weg ins
I

eig~ne Ich erst offnet. 18
Nar~iss

Auch fUr sie war die Gestalt des

wichtigj die Liebe sollte vor allem den Weg bereiten

fUr- das Geflihl der Itewigen Selbstheit.,,19

Und schliesslich

ihr Ideal und ihre Praxis der Seelenfreundschaft, worin

ko~t

Liebende nach einem gemeinsamen seelisch-geistigen Ziel

zwe~

strrben, in den Schriften von Nietzsche und Rilke zum Ausdruck.
Einzelne Beispiele von Lous Einfluss auf Rilke sind
I

auf~chlussreich.

Ihre IDle mit Friedrich Carl Andreas konrtte.

ohn~ Ubertreibung als Musterbeispiel der besitzlosen Liebe
bez~ichnet

an,: als

werden.

Und Bilkes eigene Ehe sah sie misstrauisch

eine Fluchtvor der Konfrontation mit seinem ttdunklen

Got~"; Clara Rilke musste mit Schmerzen anerkennen, dass bei
,

ihr~m

Manne Lous Wort mehr galt, als ihr eigenes.

Abgesehen

I

von, diesem kurzen, unglUcklichen Versuch, als Ehemann und
Fam~lienvater

zu leben, entwickelte sich sein Ehebegriff, wie

wirl gesehen haben, in der Richtung, die Lous flbesitzlose .Ehe"

ang~bahnt hatte.

Auch Rilkes eigenttimlicher Don-Juanismus ist

vielfach auf Lou zurUckzuftihren.
I

Er ist seIber Opfer ihrer

Gewphnheit, Liebesverhaltnisse mit einer grausamen Plotzlichkeit

.

und; Entschiedenheit abzubrechen, gewesen.
an

~ilke

nimmt zahlreiche Abschiedsbriefe des Dichters an

ver~chiedene Geliebten vorweg:

:

..Und weiss nun sehr klar und

18Rudolph Binion, Frau Lou: Nietzsche's Wayward Disciple
Princeton Univ. Press, 1966), s. 207.

(Pr~nceton:

1911li., S. 206.

I

Lous letzter Zuruf

~
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ruf+ Dir zu:

gehe denselben Weg, Deinem dunklen Gott entgegen!

Er ~ann, was ich nicht mehr tun kann an Dir." 20
ges~hriebener
j

Und ein 1918

Brief von Rilke an eine junge Frau, die er in die

•

Ein~amkeit

ftihren wollte:

"Hab ich denn so Helles in Dir

entfacht?

Solchen Herz-Brand?

Liebes Kind, und ftihlst nun zu

mir zurtick - statt' we.i ter fort ins Offene, wohin es Dich doch
hinteisst. 1I21

Wir sehen also in der hohen Herzensbrecherei

der femme fatale Lou eine Vorahnung der spateren Liebeshaltung
I

ihr~s Schulers.
Clara Rilke spielte bei alledem eine ziemlich.passive
Ro1te; vielleicht wichtiger fur Rilkes Entwicklung war seine
Beg~gnung

mit der begabten und gleichgesinnten Malerin,

Paula Modersohn-Becker.
Ril~e

Man konnte sogar die Beziehung zwischen

und Paula als ein Beispiel der besitzlosen Liebe

betrachten, obgleich eS'sich mehr urn ktinstlerische Kamarad
sch~ft

handelt (der Unterschied ist freilich nicht leicht

dar~ustellen).

Paula Becker war eine begeisterte Leserin

I

Nietzsches; ihre Tagebucher zeigen eine intensive Beschaftigung
!

mit~der Problematik der Liebe, und besonders dere~ Verhaltnis

.
zum Klinstlertum.

Auch sie kampfte gegen die .. Illusion, dass

20Zitiert von Hans Egon Holthusen, Rainer Maria Rilke
inJelbstzeugnissen und Bilddokumenten, Rowohlt Monographien, 22,
(H ,burg: Rowohlt, 1971), S. 46.
I

21Ibid., S. 132.

~
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es ttine Schwesters.eele gabe"; 22 sie strebte mit einer unver
soh~ichen Unbedingtheit nach Unabhangigkeit und sah IIdas
un~~twegte
. .

Brausen dem Ziel zu, die Konzentration auf das

~

I

I

iI.

eine", als "da.s Schonste im Leben.,,23

Rilkes Briefe an sie

(worin er sie immer mit uSie" anredet) sind ein Zeugnis daftir,

!

dass er sie als

Koll~gin

betrachtete, das heisst, als KUnstlerin

im Sinne Rodins und Rilkes, die IIkeine anderen Verwirklichungen
ver~angen

und suchen dtirfte als die des Werkes tt (Briefe, S. 60).

Rilles eiferslichtige Sorgen um ihre Einsamkeit, sein Misstrauen
geg$n ihre Ehe mit. dem Maler Otto Modersohn und seine verstand
nisyolle Begrtissung ~hrer vorlaufigen Trennung von ihrem Manne
eri~ern

nicht wenig an Lous Haltung gegentiber Rilke wahrend

seiner Ehe mit Clara.
Sein inniger Anteil an Paulas Schicksal und die Bedeutung
ihres Lebens und ihrer Kunsthaltung fUr ihn werden im "Requiem
fur eine Freundin" (Werke, I, S. 403-412) grossartig ausgedrtickt.
Das 1908 geschriebene Gedicht enth8.lt nicht nur eine Klage um
die im Kindbett gestorbene Malerin, sondern es ist auch eine
Zus~enfassung
Lie~e-Erleben,

von Rilkes Geftihlen und Gedanken tiber das
besonders ftir den Ktihstler.

Das Klagelied tiber

die:ttfrUhe Entrtickte tt wird zur Anklage gegen die "falsche u
Lie~e,

die sie von ihrem Fortschritt zurtickge!ufen hat und ihren
22Heinrich Wigand Petzet, Das Bildnis des Dichters.

paria Modersohn-Becker und Rainer Maria Rilk~Frankfurt am

Mail:
I

Societats-Verlag, 1957),

23Petzet, S. 75 •

. 1 

s.

54.
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T04

verursacht hat.

Der Fall Paula Becker w'ird zu einer Art

I

Sc~reckensbild
I

der Gefahren der Frau und auch des Klinstlers,

in derselben

de~
I

Gef~hr

steht:

namlich in der Gefahr, durch

I

i

!.

die "besitzende Liebe" von seiner Arbeit entrlickt und entfremdet
zu·werden.
Das Requiem beginnt mit einer Toten-Beschworung.

Von

allen Toten, die der Dichter um sieh flihlt, ist nur die eine,
;

dici Malerin, eine Ursache der Unruhe; sie kommt zurtiek und

fondert
ihn auf, bittet ihn, ihr Schicksal zu deuten.
!

Dass

geItade s i e, "die mehr verwandelt hat als irgendeine Frau tt ,
da~s

gerade ihr Los ihn so qualen solI, das ist es, was den

Diqhter beunruhigt.

Denn seine Hoehachtung fUr sie und ihre

1

Kuqsthaltung ist offensiehtlieh.

Sie wird im Requiem als

!

he~lige

Klinstlerin dargestellt, vollig tiber sieh und lib.er ihrer

Ar~eit gebeugt, dann plotzlich aus ihrem Itfernsten Fortschritt!l

zuriUckgerissen.
I

Die Stelle, wo Paulas Haltung als Ktinstlerin

daztgestellt wird, ist aufschlussreieh:
I

Denn das verstandest du: die vollen Frliehte. Die
legtest du auf Sehalen vor dich hin und wogst mit
Farben ihre Sehwere auf. Und so wie Frliehte sahst du
aueh die Fraun und sahst die Kinder so, von innen her
getrieben in die Formen ihres Daseins. Dnd sahst dich
. selbst zuletzt wie eine Frucht, nahmst dich heraus aus
. deinen Kleidern, trugst dieh vor den Spiegel, liessest
dich hinein biz auf dein Schaun; das blieb gross davor
und sagte nicht: das bin ich; nein: dies ist. So
ohne Neugier war zuletzt dein Schaun und so besitzlos,
von so wahrer Armut, dass es dich selbst nicht mehr
begehrte: heilig.
I

Diese rilkische Kunsthaltung, die aueh Paula Becker.
1

teilte, kann fUr das Verstandnis unseres Themas nicht stark
gen~g

....

betont werden.

Die Vorstellung eines Schauens

·0

h n e
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Neufier, besitzlos, ohne Begehr, auch nach sich selbst; - ein
na~tes Anschauen ohne die entstellende Wirkung anthropomorphisch
I

o~e~

personlich gefarbter Urteile, welche der Mensch in die

Gegenstande seiner

W~lrnehmung

hineinprojeziertj - alles, auch

sich selbst, von innen her zu erleben -:

das war ein Ideal,

nach dem Rilke unentwegt strebte und welches ein bestandiges
Mot~v

in seinem Werke ist, vom Stundenbuch bis zu den

Duireser Elegien (nWerbung nicht mehr, nicht Werbung, entwachsene
St~e, sei deines Schreies Natur lt ) und den Sonetten ~ Orpheus

(tiGiesang, wie du ihn lehrst, ist nicht Begehr, nicht Werbung
um

~in

endlich noch Erreichtes").

.

Nun wird die Malerin aus

I

die~er

Haltung von heiliger Vertiefung in sich selbst, aus

die~er

Verschmelzung des Schauenden mit dem Angeschauten in

ei~em

reinen Bezug, von dem auf Besitz erpichten Mann zurlick

l

gezpgen.

Rilkes Darstellung der besitzergreifenden Liebes

haltung des Mannes und ihrer schlimmen Folgen ftir die
,
K~tlerin

sind bezeichnend:'

uLass uns zusammen klagen, dass

diC~ einer aus deinem Spiegel nahm" Und:

an:V

.. Doch jetzt klag ich

den einen nicht, der dich aus dir zurlickzog,/ (ich find

ihn! nicht heraus, er ist wie alle)/ doch klag ich in ihm an:
den~

Mann."

Der Mann wird dieser irrttimlichen Liebeshaltung

besphuldigt, wahrend die Frau ale in-sich-geschlossen, vollI

ko~en,

einer hoheren Daseinsstufe gehorend, gesehen wird 

wiel eine Frucht, das Symbol dar VOllkommenheit und Reife.
Cha~akteristisch

identifiziert sich der Dichter mit der Frau;

selpstverstandlich nicht physisch, sondern seelisch.
I

Die
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in-,sich-geschlossene Haltung der 1l1alerin ist die einzig gerecht
ferltigte:

die falsche, bzw. besitzende, Liebe, ."die, bauend

I

I

Verjahrung wie Gewohnheit, ein Recht sich nennt und wuchert

a~

aus: dem Unrecht", verstrickt nur in Schuld.

Rilkes "Losung":

"Wi;t' haben, wo wir lieben, ja nur dies:/ einander lassen;
denn dass wir uns halten,/ das fallt uns leicht und ist nicht
erSj't zu lernen. 1f

-Eine zugespitzte, lehrhafte Formulierung,

I

welche die tiefe·Bitterkeit und Desillusionierung mit dem
Wagfis der Liebe zeigt, die Rilke qual ten.
Die besitzende Liebe ist also nicht nur. die Ursache des
I

Unt~rganges und Todes einer einzelnen Frau, sondern eine
irr~timliche

Haltung Uberhaupt.

Einerseits ist sie eine

unmpgliche Aufgabe (nkeiner kanns, es ist zu schwer fUr uns"),
and~rerseits

ist sie gleichsam eine biologisch-sozial bedingte

Gewbhnheit ( ..denn dass wir uns halten, das fallt uns leicht
und· ist nicht erst zu lernen n ), die aIle (besitzenden)
.
Lie~enden ihrer Freiheit und Innerlichkeit beraubt. Am Ende
i

des Requiems werden aIle diese Aspekte des Problems mit der
Ktinrtler-problematik zusammengebracht.

Die besitzende Liebe

ist1der Brennpunkt der Feindschaft zwischen dem Leben und der
!

groasen Arbeit; die meisten Menschen, die mit solcher Arbeit
i

nic~ts

zu tun'haben, leiden stumm oder halbbewusst an dieser

"fa~schen" Liebe, aber der Ktinstler leidet bewusst und deshalb
l

int~nsiver; durch die Kunst allein vermag er seine Schmerzen

zu f3ublimieren:

~,Und

wenn der lVlensch in seiner Qual verstummt ,/

Gablmir ein Gott, zu sagen, was ich leide."
I
I

:1'

Das Requiem wird
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ge~en

Ende zu einer leidenschaftlichen Bitte des Ktinstlers,

!

da~s

er diese Feindschaft zwischen Kunst und Leben tiberleben

i.

mo§e und die. FaIle vermeide, die ihn von seiner Arbeit zurlickI

zu~ehen

droht, wie Paula Becker vom besitzergreifenden Mann

ihrem Spiegel zurlickgenommen vrurde •

vo~

••• Hilf mir. Sieh, wir gleiten so,
nicht wissend wartn, zurtick aus unserm Fortschritt
. in irgendwas, was wir nichtmeinen; drin
wir uns verfangen wie in einem Traum
und drin wir starben, ohne zu erwachen.
: Keiner ist weiter. Jedem, der sein Blut
hinaufhob in ein Werk, das lange wird, ..
~ kann es geschehen, dass ers nicht mehr hochhalt,
1 und dass es geht nach seiner Schwere, wertlos. .
: Denn irgendwo 'ist eine alta Feindschaft
zwischen dem Leben und der grossen Arbeit.
! Dass ich sie einseh und ~--e sage: hilf mir.
i

i

"

,

Das ,sie' in der letzten Zeile bezieht sich auf .Feind
sch~ftt;

die Tote wird beschworen,.den Dichter durch .ihr

Bei~piel

zu ermahnen, was geschieht, wenn der Ktinstler sich

auslj seinem Spiegel zurlickziehen lasst..
ein~ positive Losung?

Liepe verzichten?
lei~en:
I

Gibt es denn liberhaupt

Oder solI der Ktinstler Uberhaupt auf

So weit geht Rilke nicht:

"Die Frauen

lieben heisst allein sein,/ und manchmal ahnen Ktinstler

in aer Arbeit,/ dass sie verwandeln.sollen, wo sie·lieben."

Liepen heisst allein sein:

.

das will nicht sagen, man muss

allein sein, anstatt zu lieben, sondern dass man, wenn man mit
.

i

1

seip.em ganzen Wesen liebt, erst zur ttewigen Selbstheit" gelangt.
I

Man! erinnere sich an das Lied in Malte Laurids Brigge (S. 215):
1

uDulmachst mich allein.
Ein~

Dich einzig kann ich vertauschen./

Weile bist duts, dann· wieder ist es das Rauschen,/ oder

es kst ein Duft ohne Rest."

Dies ist die herbe, eisige Herr-'
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liqhkeit, die Rilke an seinen grossen Liebenden rtihmt.

!

de~

aus dem Requiem zitierten Stelle

z\~Qckzukehren,

Um zu

heisst es

nicht, dass Ktinstler verwandeln sollen, anstatt zu lieben,

au~h
1

sortdern dass sie gerade in der und durch die Liebe die Kraft
zur Verwandlung gewinnen sollen.

Die volle Bedeutung dieses

Geqanken wird erst im letzten Teil dieser Arbeit ersichtlich
se~n.

Klar ist wenigstens, dass der Ktinstler n i c h t'in

einem Liebeserlebnis wachsen kann, wenn er sich an dem Gegen
stand seiner Liebe halt oder von ihr gehalten wird.
Fr~undin wird urn Hilfe gebeten:

Die '

wie soll sie ihm helfen?

Komm nicht zurlick. Wenn du's ertragst, so sei
tot bei den Toten. Tote sind beschaftigt.
Doch hilf nur so, dass es dich nicht zerstreut,
wie mir das Fernste manchmal hilft: in mire
Sie hilft ihm also, indem sie nicht

zurUc~~ommt,

indem sie

L~n

allein lasst mit seiner Erinnerung, mit ihrem Beispiel .in irun,
I

di~ ihm manchmal unerwartet helfen mogen:

vor allem darin,

daSs er durch sie an seine ktinstlerische Aufgabe ermahnt wird

.
I

unq

dadurch zu seiner hochsten Moglichkeit reift.

I

,

Um die "Tendenzen" des Requiems zusammenzufassen:

zu4achst sehen wir eine Radikalisierung von Rilkes Liebes
Au~fassung (Wir haben, wo wir lieben, ja nur das:
1

la~sen),

.'

die Rilkes Bitterkeit und

einander

Desillus~onierung

mit allen

Formen der besitzenden und ehelichen Liebe ausdrtickt; aber
z~leich

finden wir immer noch das Suchen nach einer gtiltigen

Li~beshaltung,

worin die Unzulanglichkeiten des Liebes

eriebnisses in einen positiven Zustand umschlagen ( ••• ~d
ma~Chmal ahnen ~tinstler in der Arbeit, dass sie verwandeln

!
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soillen wo sie lieben).
I

Kennzeichnend und aufschlussreich ist

!

auct1 Rilkes Abneigung gegen die mannliche Liebeshaltung und

*...

se~e He~vornebung

'

der Uberlegerilieit des weiblichen Herzens:

(u .... die Lehre von der' enormen, alles Mannliche weit

hint~r

sich lassenden FUhlkraft der Frau, die hier mit den inneren
Err,ungenschaften der Ktinstlerin gleichgesetzt wird. u2 4)
Paula Becker war ein Vorbild fUr Rilke; und er brauchte solche
Vorbilder, gleichsam als personliche Heilige, die ihn in seinem
I
I

ingerlich und ausserlich schwierigen Lebenskampf bestarkten

.

un~

trosteten.

re~ches

.

Sein Lob der grossen Liebenden ist

~in

lehr

Beispiel von diesem kultischen Gebrauch vorbildlicher

Ge~talten.
1
I

Denn Rilkes vielbesprochener Kult der Liebenden ist eine

l·

an~achtige

Beschaftigung d.es Dichters mit Frauen, die an einer

I

un~ticklichen Liebe gelitten haben; aber, wie so oft, wertet
~

Ri~e

die tibliche Wertung dieses beliebten literarischen Motivs

um;j - die traditionelle Behandlung des Motivs.der unglUcklich
I

Li~enden

da~s

die nerftillte ft Liebe, als Ziel 'der Unglticklichen, aIle

Le~den
I

war eine sentimentale oder tragische, die voraussetzte,

und aIle Tragik aufheben vrtITde.

Rilke aber'verschiebt

dis. Beto~ung und fUgt neue Elemente hinzu.
.

.

Zwar wird er von

de4 bitter-sussen Atmosphare angezogen, aber nicht um ihrer
se]bst willen, wie die Sentimentalisten, sondern weil das
stias9 Gift unbefriedigter Liebe ausserordentlichen Entwicklungs
24Holthusen,

s.

66.

3,2

!
mOg~iChkeiten in sich schliesst.

Rilke's Liebende

verkUmmern

I

nic~t

durch ihre unbefriedigte Liebe; sie erwecken nicht

Sym~athie, sondern sie werden zu Riesengestalten seelischer
Intensitat; ihr Leid schlagt um in eine tlherbe, eisige Herr
lichkeit, die nicht mehr zu halten warn (MLB, S. l21)~

Sie

wer~en zu Vorbildern, Ideal-Gestalten, woran Rilke Begeisterung,
Tro~t

und Anregung fand.
Die Liebenden sind vor allem eine auserwahlte Gruppe von

Fra~en,

deren Werke Rilke in der einsamen Periode nach der

Trennung von seiner Frau entdeckt hat.
I

'

Diese grossen Liebenden

i

erspheinen als Personifikationen erhabener, intensiver Daseins
st~en,

die Rilke als Ziel und Erlosung des seelisch verktimmerten

eurPpaischen Menschen hervorhebt.

In der Ersten Elegie werden

siei als "Verlassene" gekennzeichnet, die fast beneidenswert
!
ers~heinen,

da sie irgendwie intensiver, 1 i e ben d e r

si~ als diejenigen, die ihren Gatten:gefunden und gehalten

hablen - die uGestillten.u

In Malte Laurids Brigge hatte er sie

I

al~

die wenigen dargestellt, die aus den kollektiven Leiden

des! weiblichen Geschlechtes hervorgegangen sind, die 1mstande
sin~, ihre Liebesschmerzen in eine unsagbare Herrlichkeit zu'
'j

ve~wande1n,

die den unbegreifendon

l~nn

weit

tibe~trifft.

"
Uber
das Wesen solcher vorbildlich Liebenden aussert sich
Ri~e
l

weitlaufig in einem Brief an eine seiner adligen

Ve~ehrerinnen,

kurz nach seiner Entdeckung der Briefe der

po~tuguesischen

Nanne, Marianne Alcoforado (Briefe, S.,145):'
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••• Wir kommen dazu, in des Lebens Handen alles gelten

zu lassen, in abwartender, in williger, noch anfanger

.
i'

II
1
I

j

; hafter Gerechtigkeit. Denn das Welken und Welk-sein
~ und Sich-daran-Hingeben ist eine Schonheit mehr neben
der Schonheit dessen, was ko~t und treibt und fragt, .
wie das Klagen eine ist, und das Bang-sein, und das
Sich-Preisgeben und das Unntitze ~~d Sich-Erniedrigende.
Flehen, wenn es so gewaltig kommt, so unaufhaltsam
hinsttirzend tiber das Gefalle eines Herzen, wie es bei
der portuguesischen Schwester geschah:- ,Ein klein
wenig klein und unklug t war es ja, diesea Anflehen
und Sich-Verringern und -Herabsetzen in der Ver
schmahung, aber es war doch so reich, so sehr der
Fortschritt und die Herrlichkeit dieses Herzens, dass
es ••• tiber den Gegenstand hinaus gross und gliltig
wurde ••• Nur im Vergleiche mit dem unbedeutenden und
stumpfen Gegenstande war es unrecht und unverhaltnis- "
massig, solche Hingabe zu beweisen. Mit den Massen
der Hingabe selbst gemessen, existiert ihr ~egenstand
nicht mehr; es ist Raum geworden, und diG instandige
Klage geht durch ihn durch und auf keinen mehr zu.
Und in diesem Moment wird es offenbar, dass sie wieder
in eine Hoheit gegangen ist, jenseits der scheinbaren
Niedrigkeit. - Darum ist dem Frauenschicksal die
Einsamkeit so angemessen, welche so oft seine"Leiden
ins Unzahlbare vermehrt: nur weil innerhalb dieser
Abgeschiedenheit eine salche Verklarung moglich ist.
Zusammengefasst:

es gibt ein schmerzliches Hingeben

ohne Erftillung so intensiv, so vollkommen, dass es dem Gegen
st~d,

der es erweckt hat, vollig entwachst.

Das Unerftilltsein

sc~agt urn in - ja, in was? In einen neuen, positiven Zustand,'
!

ded Hilke verschiedenartig benennt.

In diesem Brief, eine

"Hoi.heit, jenseits der scheinbaren Niedrigkeit," ader
"Ve,rklarung.!t
Al~e

.

In Malte, eine ..herbe, eisige Herrlichkeit."

diese Ausdrlicke rufen die Vorstellung eines Zustands

he~ar, die nur angedeutet werden kann, - als Transzendenz der

De~Utigung, der Schmerzen, der Frustration der unbefriedigten
Liebe.

So viel ist klar:

fUr Rilke ist es die hochste

~~tion der Liebe, den Weg fUr diese Transzendenz, diese
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Erw~iterung

der menschlichen Seale zu bereiten; und paradoxer

wei~e geschieht diese Erweiterung nicht in der befriedigten,
son~ern'ip

der unbefriedigten Liebe, nicht im Zusammensein,

sondern in der Einsamkeit.
Eine gewaltige Erlauterung dieser Position ist in der
Ersten Elegie zu finden (Werke, I, S. 447).

1m gegensatz zum

zerstreuten, unzulanglichen Dasein des sich beklagenden
poe~ischen

lch am ~gang der Elegie stehen die grossen

Liependen, die gleichsam eine hohere Daseinsstufe vertreten:
,
••• Hast du der Gaspara Stampa
· denn genligend gedacht, dass irgend ein Madchen,
. dem der Geliebte entging, am gesteigerten Beispiel
dieser Liebenden ftihlt: dass ich ~~rde wie sie?
: Sollen nicht endlich uns diese altesten Schmerzen
fr~chtbarer werden?
1st es nicht Zeit, dass wir
liebend
uns vorn Geliebten befrein und es bebend bestehn,
: wie der Pfeil die Sehne besteht, um gesammelt ill
Absprung
; m e h r zu seine als 'er selbst? Denn Bleiben ist
nirgends.
Die: Liebende soll sich zum geliebten Gegenstand verhalten wie
~

der! Pfeil zur Sehne; die (oder der) Liebende braucht den Gegen
staind al's rvii ttel, urn sich zu sammeln,

~

sich zu Ubersteigeri.

I

I

Wie,' im Requiem und in den meisten Ausserungen Rilkes tiber die
t

Liepe, die wir erortert haben, wird der Moment
mogjlichkeit in der Liebe
an~sehen.

a~s

de~

Entwicklungs

eigentlj_cher Sinn der Liebe

Sich an den Gegenstand der Liebe zu

kl~ern

ist

sc~echthin Missverstandnis, ist Missbrauch libermenschllcher
y~~te.
St~ulans

Rilkes Liebende vermogen, den Geliebten als eine Art
zu gebrauchen, urn ihre

~igene ~~lkraft

zu steigern:
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I

1

••• mit dem sublimen Ausdruck der Nonne: ,Meine
Liebe hangt nicht roehr davon ab, wie Du mich
behandelst' - war der Mann, als Geliebter, abgetan,
erledigt, wenn man es rUcksichtlich sagen soll,
durchgeliebt, wie ein Handschuh durchgetragen ist.25

Das erinnert wieder an Lous Liebesauffassung:

weniger rtick

sichtsvoll ausgedrUckt ist der Gegenstand der Liebe, der
ge~iebte

Mensch, an sich unwichtig; wichtig hingegen die Kraft

des Geftihls selbst, die Genialitat des Geflihls, das nicht ins
bldss Erdachte weiterlauft, sondern in sich zurUckfallt.

Rilkes

Liebende sind also diejenigen, die ,.moglichst viel in ihre L.iebe
einzubeziehen vermogen." 26

Anstatt der gewohnl~chen Verschwendung

der.. produktiven Krafte in der Liebe, haben die rilkischen
;
Li~benden darin die Energie der Produktivitat gewonnen:
es ist
ihrlen gelungen, die altesten Schmerzen fruchtbar zu machen.
Ei~e
de~

Verwandlung ist vorgegangen:

die leere Stelle, die einst

verlorene Geliebte ausgeftillt hat, gerat in Schwingung.

1

Wi~ in der Ersten Elegie der Trost der Musik im erschreckenden
I

TO~ eines JUnglings seinen Ursprung hat, so ist der Uberfluss .
I

de~

Produktivitat ein Konsequenz der Unerflilltheit.

Es handelt

!

siqh urn das Prinzip des Umschlags, das fUr Rilke eine Art

Na~urgesetz war.
ge~etzmassigen

Seine Werke sind-voll von Beispielen- dieser

Kompensation, die im menschlichen Leben herrscht.

Zwei Stellen aus den Sonetten

~

Orpheus sind in diesem

:
25Zitlert von Dieter Bassermann, Der spate Rilke,
ZWiite durchgesehene Auflage, (Freiburg: Chamier, 1948), S. 329.
26Steiner, S. 22.
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zus4mmenhang lehrreieh:

"Jeder gltickliche Raum i'st Kind oder

Enk~l der Trennung" (SO, II, 12); und:
~

f

,IJubel,weiss, und Sehnsucht ist gestandig, Inur dIe Klage lernt noeh; madchenha.ndig
:zahlt sie nachtelang das alte Schlimme.
IAber plotzlich, schrag und ungeUbt,
,halt sie doch ein Sternbild unsrer Stimme
in den Himmel, den ihr Hauch nicht trUbt.
,

(SO, I, 8)

Das·Prinzip des Umsehlags liegt dem Kult der Liebenden auch
zugtun~e.

Freilich'ist es eines, den Geliebten zu verlieren,

und ein anderes, willktirlieh sieh'vom Geliebten zu befreien.
Undies ist dieser Untersehied, der das Misstrauen und die
,

Empbrung der Kritiker erregt hat.

Vom ngesunden" Standpunkt

ein~s Eudo Masons oder eines Erich Simenauers aus handelt as
sie~

.

um einen grtindliehen Mangel Rilkes an Liebesfahigkeit, um

I

ein~n

pathologischen und gefahrliehen Narzissismus und um einen

1

bed~nkliehen,

charakterlosen Versuch, verkehrte Liebesvorstell

ungrn zu verbreiten.

Rilke selbst klagte tiber diese Sachlage;

Mar~e von Thurn und Taxis 27 berichtet:
I

Und noch eine schmerzliche Erfahrung hatte er in
; Paris machen mUssen. Er wusste, dass er auf meine
:innige Freundschaft bauen konnte, und spraeh offen von
··dieser Wunde, die ihn so bitter' schmerzte.· Die Liebe,
,die grosse Liebe, die er an anderen so bewunderte 
, er hielte sieh fUr unfahig, sie jemals wahrhaft zu
empfinden. Rin Augenblick der Freude, Begeisterung
und leidensehaftlichen Glut - und darauf yollstandige
iEnttauschung, Abscheu und Flueht.
27Marie von Thurn und Taxis-Hohenlohe. Erinnerung ~
Raiee:r Maria Rilke, Insel Bticherei, 888, (Frankfurt am Main:.
Ins, 1, 1966), S. 85.
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Kant Rilkes
I

Lehre der besitzlosen Liebe also ein Konsequenz

vo~ILiebesunfahigkeit

sein, ein Ausdruck seines eigenen

Ver~agens.in. der Liebe?

Andere Ausserungen Rilkes deuten auf

so eine Interpretation hin:
, 'Ich hatte vieles zu sagen auf Herzen, aber ich
'werde mit der Zeit immer ~isstrauischer gegen
mich, Monstrum, das im Grunde nie um irgend ein
'Wesen so tief und qualend und uuiablassig besorgt
:gewesen ist wie um sich selbst. 28
Das Schuldgeftihl des hauptsachlich mit sich selbst und dem
eigrnen inneren Zustand beschaftigten Ktinstlers ist die Kehr
. sei~e des stolzen .Selbstbewusstseins des

liberlegene~

Aussen

seiters; in Perioden der Niedergeschlagerilleit ftihlte Rilke,
das~

das Ktinstlerleben und die Kunst selbst ndie leidenschaft

lic~ste Inversion der Welt,,29 sei, und Budo Mason nimmt diese
Fo~ulierung

als Kennzeichnung von Rilkes Liebesauffassung

1

iibe~haupt;

"Auch die Lehre der besitzlosen.Liebe ist ganz und

gar~ d~r Einfall eines grossen Verftihrers n (S.

133).

Und:' nEr

schbint den Menschen zu allem Kuriosen und Vertrakten, was sonst
ewig in ihren Herzen verborgen geblieben ware, Mut zu
mac~enn

(S. 134).

Weitlaufiger aussert sich Simenauer (S. 604):

Seine Innerlichkeit ist die d.es isolierten Einzel
gangers ~~d darf nicht mit der Innerlichkeit im Sirme
: dar Besorgung urn den anderen verwechselt werden; sie
ist nicht humanistisch, noch hat sie etwas mit der
. allumfassenden und allesverstehenden Innerlichkeit des
Liebenden gemeinsamj sie ist nicht christlich. Rilkes
, Leben sei nicht nur nicht vorbi1dlich, sondern·gefahr

I

28Zitiert von Simenauer, S. 551-552.
29Thurn und Taxis, S. 18.
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ilich, gefahrlich vor allem weil er sein Versagen mit
schonen Worten umgab und sich wahnhafte Konstruktionen
~ schuf, um nicht tlh~ zu mUssen, was das Leben von ihm
lverlangte: Mensch zu sein unter Menschen.

.i

I

Also antihurnanistische, vertrackte, verftihrerische WahnI

vor~tellungen

sei~ers.

eines pathologischen Einzelgangers und Aussen

Simenauers Auffass"ung nach handele es sich bei Rilke

nic~lt

urn die Sache, die

wi~,

sondern urn einen contradicto in adjecto, ein holzernes

ge~einhin

mit dem Wort ,Liebe' gemeint

Eis;en, das nur als eine Konstruktion eines zwar ktinstlerisch
grd.ssen, aber kranken

~ichters

zu

verstehen sei.

Ein solcher Gedankengang war dem Dichter selbst keineswegs
fr~d.
un~

Wie die bereits zitierten Stellen aus Rilkes Briefen

. Gesprachen

zeigen, llatte er so eine Diagnose wahrschein

liqh angenommen.

Und

wa~

nicht das Scheitern Maltes schliess

lidh ein Scheitern an der Liebe?
Ve~offentlichung

1910-1913, also zwischen der

von Malte Laurids Brigge und dem ersten

"Mfall" der Elegien, Uberlegte sich Rilke mit vollem Ernst, ob
er ;sich psychiatrischer Behandlung unterziehen sollte; er sprach
t

••

vo~ der Moglichkeit, nichts mehr zu schreiben, wollte Arzt

werl,den, seine Teufel austreiben und,' als BUrger leben.

Wie

viele deutsche Dichter, zwischen l'art pour l'art und der alten
h~anisti8ch-didaktischen Tradition schwankend, wurde Rilke
vo~

Geftihl geplagt, dass seine Kunst dem Leben, der "normalen tf

menschlichen Gesellschaft entgegengesetzt 8ei; er ftihlte sich von

-

de~

unwissenden aber irgendwie bewundernswerten U bereinstimmung

mi~

dem Leben ausgeschlossen, die der Philister, fUr ihn gleich

ze~tig ein Gegenstand von Verachtung U11d von Neid, genoss •

..

",~,,;,;,,..,...

~,+L~·.\1·.:"

39

1
I

Di~ses

di~

r

GefUhl des Ktinstlers, vom Leben ausgeschlossen zu sein,

sctunerzliche Erfahrung, die Nuancen des Geftihls genau

da~stellen

zu kennen aber niemals in voller Unschuld und Echt

heit erleben zu konnen, ist in Balzacs vielzitierter,
me]ancholischer Bemerkung tiber die Mutter und ihr Kind
verkorpert:

dass sie "im Wahren" seien, wahrend der unmensch

liohe Ktinstler, des echten Geftihls unfahig, eine einsame,
na~zissistische,

al~

unwahre Existenz

fth~rt.

Dies wird anerkannt

ftihrendes Thema moderner Dichtung tiberhaupt, besonders

zw~schen

Baudelaires "Fleurs du mal" und dem Er$ten Weltkrieg.

Viele Ktinstler dieser Zeit gehorten zum Typus des unabhangigen
Au~senseiters:

na~cissist
un~verse

"the auto-emotional man, the highly cultivated

who, unrelated to all human community, builds a

out of his sensations,.perceptions and dreams, and

whQm, in consequence, life passes by."3 0

Der Verfasser fahrt

1

fort, indem er diese Haltung bestimmt als ttthe development of
1

th~
wh~n

ivory-tower attitude which poets and artists began to adopt
the emerging bourgeois society left them without a

I

fu4ction to perform."
Die Erkenntnis der Exklusivitat, des Anders-Seins, drUckt
sidh im Ktinstler in einem Schwanken zwischen stolzem Selbst

ve~trauen und Verachtung d~r normalen Menschen und einem
Mirtderwertigkeitsgeftihl aus.
Br~ef

Letzteres tiberwiegt in einem

Rilkes an den Psychiater Gebsattel aus dem Jahre 1912

30Walter H. Sokel, The Writer in Extremis (Stanford:
Sttnford Univ. Press, 195~ s. 29.
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e

(Ge hammel
t e Bri fe, Ed. 2, S • 1 71 ): .
.
, Es liegt in der Natur dieses Zustandes, dass er
-, eine vol1.ige Abnormi tat wird, wenn er lange vorhalt,
,und ich frage mich jeden Tag, ob ich nicht verpflichtet
bin, ihn, urn jeden Preis, so oder so zu beenden.
Jedoch schrieb er innerhalb einer Woche an Gebsattel:
: Nun muss ich mir aber zugeben, dass es mit solchen
.Planen nie ganz ernst gewesen ist, dass ich mich viel
mehr, hinter solchen AusflUchten, ~och unendlich stark
, an das einmal begonnene, an alles GlUck und alles
. Elend, dass es mit sich bringt, gebun~en fUhle, so
dass ich, streng genommen, keinerlei Anderung !~schen
kann, keine Erleichterung, es sei denn die im Uber
stehen u.~d in der endlichen Leistung einheimische.

(S. 183-4)

Er unterzog sich nie einer Psychoanalyse.

Am Ende zog

er isein unglUckliches, unsicheres Leben, samt seinen rtTeufelnH,
einem bUrgerlichen Leben vor, worin nicht nur seine Teufel,
so~dern

un~

auch seine Engel poetischer Inspiration

tiberfl~ssig

storend waren.
Wir haben festgestellt, dass Rilkes Liebesauffassung

ra~ikal

ist, dass sie, gewissermassen wie Nietzsches

I

Za~athustra,
se~nem

fUr Alle und Keinen ist; und trotzdem liegt

Misstrauen und seinen Einwanden gegen die Liebe, wie

sie zu seiner Zeit in Europa aufgefasst wurde, nicht bloss
~stlerischer

Egoismus, sondern vielmehr scharfe psychologische

Beqbachtung zugrunde.

Rilke war wader der erste noch der

letzte, der bemerkt hat, dass die Menschen geneigt sind, durch
Domestizierung auf ihre hochsten Entwicklungsmoglichkeiten zu
verzichten.

Aber gerade das darf der Ktinstler nicht tun.

Ge0rge Bernard Shaw, dessen werke vielfach um Fragen der
Be~iehung zVlischen dem tiberlegenen Illenschen und seiner Gesell
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sch~ft kreisten, macht folgende Bemerkung:31

Those who can produce really impressive artworks
,are men of genius; that is, men selected by Nature to
,carryon the work of building up an intellectual

consciousness of her own instinctive purpose.
: Accordingly, we observe in the man of genius all the
lunscrupulousness and all the Itself-sacrifice" (the
: two things are the same) of Woman; •.. The artist is a
1 sublime altruist
in his disregard for himself, an
'atrocious egotist in his disregard for others. Here
: Woman meets a purpose as impersonal, as irresistable
, as her own; and the clash is sometimes tragic.
, The worldts books get written, its pictures painted,
, its statues modelled, its symphonies composed, by
people who are free from the otherwise universal
domination of the tyranny of sex. Which leads us to
, the conclusion that art, instead of being before all
: things the expression of the normal sexual situation
is really the only department in which sex is a super
~~eded and secondary power, with its consciousness so
confused and its purposes so perverted that its ideas
are mere fantasy to the ordinary man.
De~

grundlegendeUnterschied zwischen dem KUnstler und dem

"nqrmalen tf fJIenschen und die Anerkennung verschiedener
"Siituationen" fUr beide sind die Grundsatze von Shaws und von
Ri]kes Liebesauffassungen.

Aber Shaw vermag, seine Lage

heiter und ohne Bedenken anzunehmen, wahrend Rilke ambivalent
und schwankend blieb; wenn er auch in sein Los bewusst einI

wi~ligte,

so war es auf Kosten eines schlechten Gewissens.

Wir haben uns bis jetzt hauptsachlich mit Rilkes·
Auffassung der Liebe beschaftigt, besonders mit seiner viel
besprochenen "Lehre" der besitzlosen Liebe.

Die wesentlichen

Ke$nzeichen seiner Auffassung sind eine Opposition gegen eine
f~

oberflachlich gehaltene Liebesauffassung und der Versuch,

31 George Bernard Shaw, Seven Plays (New York:
Me~d, 1951), s. 498-499.

Dodd,
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ein~

Alternative zu finden.

Aber Rilkes frUhe Versuche zeigen

eine zwar tief geftihlte aber ungenaue

Vorstell~~g

der

Tral/lszendenz der negativen Aspekte der "besitzenden Liebelt
durch absichtliche, gewollte Unerftilltheit.

Die grossen

Liebenden verkorpern die Intensitat des Geftihls, die. von der
unbefriedigten Liebe herrtihrt; sie verwandeln die ungeheueren
Krafte, die im Liebeserlebnis entfesselt werden, in die Energie
der'Produktivitat.

Sie sind ein Beispiel und eine Ermahnung

an den KUnstler, dass er die uEnergien der Liebe flir ktinst'- .
lerische Tatigkeit verwenden solI.
lm Dritten Kapitel werden wir uns mehr mit Rilkes
E r i l e b n i s der Liebe beschaftigen, vor allem in seiner
spaten Entwicklung.

Wir werden sehen, dass sich Rilkes

Liepeserlebnis gegen den Hintergrund der allumfassenden
A~abe

und Verantwortlichkeit des KUnstlers abspielt.

rod~nsche

Auffassung des Ktinstlers als Handwerker, der nichts

sucht als unaufhorliche Arbeit, wird durch eine

Tenden~

erweitert, die als messianisch bezeichnet werden kann:
K~stler

Die

der

wird als Schopfer von Kunst-Dingen angesehen, die

di~ uvorlaufige, hinfallige Erde ll (Briefe,

s.

482) im Welt

innenraum des KUnstlers verwandeln und verewigen.

Aber der

sieghafte amor fati der spaten Gedicht-Zyklen lauft gleichsam
pa~allel

wo~in

zur schwierigen und unyersohnlichen Bekenntnis-Lyrik,

Rilkes bitteres Erlebnis der Liebe die grosste Rolle

spielt.

1m Dritten Kapitel werden wir diesen Kontrapunkt

darstellen und analysieren.

DRITTES KAPITEL

SCHAUKEL DES HERZENS
Man kann Rilkes Pariser Zeit, bis zur Veroffentlichung
von Malte Laurids Brigge, als Lehrjahre bezeichnen, die 'Zeit
da~ch,

als Wanderjahre.

Mit den Neuen Gedichten war Rilke

d~Ch strenge AusUbung des rodinschen Arbeitsethos zum Meist~r
de~

Dichtkunst geworden; mit

se~ne

~ill.lte

hatte er eine Antwort auf

sehwierigen Pariser Erlebnisse gegeben, die seine

I

St~llung
,
de~.Angst

Au~h

als unlibertrefflicher Diagnostiker der UnrUhe und
in der modernen europaischen Kultur gesichert hatte.

als Mensch war er harter geworden; die Armut, die Einsam-

I

keit ~~d die drei Fltiche der Romantiker - Heimatslosigkeit,
F~ilienlosigkeit

und Berufslosigkeit - sind eine Probe gewesen,

die er nur durch Geduld und Selbstdisziplin bestehen konnte.
Er hat sie bestanden.

Und trotzdem war er nicht zufrieden.

Er.ftihlte, dass er mit Malte alles gesagt hatte, was er sagen
konnte, dass er jetzt, IIvorbereitet und zum Ausdruck erzogell,
eigentlich ohne Berufung bleibe, Uberzahlig." 32

Zwischen

Malta
Laurids Brigge und der endgliltigen'Veroffentlichung dcr
I
Du~neser

Elegien hat er nur ein einziges Bueh, Das Marienleben,

veroffelltlieht.

Er, der im Dienst der Kunst sich allen Gefahren

32Zitiert von Holthusen, S. 102.

/
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und!Schmerzen des Ktinst1erlebens ausgesetzt ha.tte, fUh1te sich
I

nun:a1s Ktinst1er unerftillt und tiberf1tissig.

Sogar die Idee

-l

sei4er 19].2 begonnenen grossen Arbeit, der E1egien, bot ihm
eher Schrecken a1s Trost; die E1egien b1ieben zehn Jahre
fra 9mentarisch, und es war, als sttinde er vor einem Zauber
kasten, der das Geheimnis seines Lebens enthie1te, aber zu dem
er

~en

Sch1tisse1 ver10ren hatte.

Unruhe, Reise1ust, oder

v~e1-

mehr wiederho1te Reisen aus Unlust (Zwischen 1910-1914 hat· er
sich an rund'flinfzig verschiedenerOrten aufgeha1ten33),
fin~nzie11e

Sorgen; innere Zerrissenheit wegen seiner

sch~pferischen

DUrre; die Schrecknisse des Kriegs - al1es das

kennzeichnete die Jahre 1912-1922; und nicht am wenigsten
quaite ihn das Liebesprob1em, welches doch immer der Brenn
punkt der Feindschaft zwischen dem Leben und der Arbeit' gewesen
war;.

Jetzt, da ihm auch die Arbeitsfahigkeit genommen war,

wurde der Zwiespa1t noch schmerz1icher und komp1izierter a1s
wahjr-end sej.ner frUheren Peri ode.
Eine wichtige Rolle im Leben Ri1kes nach 1910 spie1te
die; Flirstin Marie von Thurn und Taxis.
n~

Diese grossartige Frau

Lous Stelle als He1ferin und Beraterin des Dichters ein,

urid: ihr Erinnerungsbuch gibt ein intimes Bi1d des Lebens und
Charakters Ri1kes.

Wie eine altere Schwester sorgte sie sich

um den exzentrischen, impulsiven und immer wieder gefahrdeten
Doc~or

Seraphicus, oder Serafico, wie sie ihn nannte; und er,
33Ho1thusen, S. 103.
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sei~erseits, war ein treuer Freund, der ihr in Gesprachen und

:

Br~fen
,

alles sagte:

Reisebeschreibungen, Kunstansichten,

personliche Angelegenheiten, seine tiefsten Sorgen, Angst~ und
Klagen, aber auch seine Hoffnungen, Jubel, Siege teilte er ihr .
mit.

Sie war der erste

Mensc~,

an den Rilke nach Vollendung

der Elegien schrieb, ·und die Widmung der Elegien lautet:

uAus

dem.Besitz der Ftirstin Marie von Thurn und Taxis-Hohenlohe. 1t
Marie von Thurn unQ Taxis wusste von den hohen Ansprtichen von
Rilkes Kunst und von den menschlichen Verlusten, die sie
verursachte; voller Angst und Misstrauen verfolgte sie seine
selbstqualerischen Versuche, sich ins Leben zurtickzufinden,
und sie versuchte, ihn mit gesundem Menschenverstand zurlick
in seine eigene und eigentliche Welt zu lenken:
Dichter, der du nicht verstehen kannst, dass ein
eifersUchtiger Gott dich lenkt und fUr dass Geschenk,
das er dir gegeben, dein Leben verlangt; Dichter,
der du nicht verzichten kannst, der du immer wieder
mit so viel Angst versuchst, dich in den Strom zu
sttirzen und gle'ich den Anderen an der Quelle des Lebens
. zu trinken - aber immer verwehrt· es der Gott, der dich
: zu eigen haben will, und er traufelt dir in den
sUssen Quell Bitternis, unsagbare Bitternis.34
Sie hat die Ambivalenz beobachtet, die in Rilkes Lebens- und
Li~beshaltung

herrschte.

Einersei~s

wollte er sich ganz seiner

Kunst widmen, und doch verstrickte er sich wiederholt in ein
Liebesverhaltnis nach dem anderen; sie misslangen ohrie Ausnahme
t

und machte ihn nur unglUcklicher:
34Thurn und Taxis, S. 91.

..... Er seufzte nach Einsam
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kei-r und Ruhe, und zugleich doch nach j"enem Leben, das er so

.

.

,,/'

lei~enschaftlich ersehnte und nicht ertragen konnte. u35
.

Als

-/

.~

er,picht arbeiten konnte, wurde er fUr fremde Einwirkungen
ausserst empfanglich.

Die Aufzeichnungen der Ftirstin

berachten:
Armer Serafico, wie angstvoll hat er immer wieder
gefragt, ob ich riicht glaubte, dass es irgendwo ein
liebendes Wesen gabe, bereit, in dem Augenblick
zurlickzutreten, da die Stimme ihn rief? Die Antwort
war schwer. Die Frau, die ihr ganzes Herz herschenkt,
ohne je etwas fUr sich zu fordern - nichts anderes
verlangte er .••
Und doch kann er nicht sein~ ohne urn sich die
Atmosphare einer Frau zu spUren - ja, ich bin oft
betroffen tiber die ungewehnliche Anziehungskraft, die
Frauen auf ihn austiben; er hat mir oft gesagt, dass
. er nur mit Frauen ••• wirklich gern umgeht; abe~ dann
kommt der Augenblick der Flucht, der Augenblick, da
er sich jeder Bindung entzieht •••• und dann wieder der
alte'Schmerz, das gleiche Leid.36
Ri~ke

war also keineswegs einer von jenen Dichtern, deren

Li~pen

singen, aber nicht ktissen kennen.

Er wurde allzu

le~cht

und oft von Frauen angezogen, und trotz seiner

schmachtigen und zarten Erscheinung ,und seiner empfindsamen
Manieriertheit war er ein sttirmischer und erfolgreicher Werber,
der sich ebenfalls impulsiv und ohne RUckhalt hingeben konnte.
Uberall von Anbeterinnen umgeben, hatte er genug Gelegenheit',
zu verftihren und verftihrt zu werden.
Indessen hat er nichts unterlassen, urn Liebe zu
. erwecken, "Ja, ich weiss", sagte er mir eines ~ages
35Ibid., S. 53.
36Ibid., S. 107.
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ganz schUchtern, als ob er einen Make1 bekenne, "ich
weiss, ich habe eine grosse Verflihrung." Er hatte
lsogar mehr als das: das BedUrfnis, zu verflihren und
-: verftihrt zu werden. 37

I

Die'b1irstin

~russte,

seinen Don Juanismus und das Se1bstmitleid,

das seine Abenteuer unfeh1bar begleitete, entscheidend und
doch taktvoll zu schelten:
Es kommt mir vor, D. S., dass der selige Don Juan
·ein Waisenknabe -neben Ihnen war - und Sie tun immer
;solche Trauerweiden aussuchen, diel aber gar nicht
so traurig sind in Wirklichkeit,/ glauben Sie mir.38
Und was ist die Tragweite dieser Liebeshaltung fUr denVerkUnder der Lehre der besitzlosen Liebe?
wog~gen

Die Gefahren,

die Lehre gerichtet war, namlich die Aufdring1ichkeit

des, Aggressors und andererseits die grenzlose Hingabe des oder
deriVerliebten an den geliebten Menschen, und dadurch die
Ver~chwendung
wom~t

eigener schopferischer Krafte - das sind

Rilke nicht fertig wurde.

~robleme,

Die Lehre der besitzlosen

Liebe war eine Entwicklungsstufe gewesen, ein Versuch, Heilung
oder Erlosung aus seinem Zustande zu finden; aber auch.diese
Leh~e

ist keine Losung oder Erlosung gewesen, sondern sie hat

die: Spannung genahrt und untersttitzt.

Der~

wenn man nicht

darauf verzichten kann, zu verftihren und sich verfuhren zu
las'sen, so vermag man bestenfa1ls eine Art Schuld durch eine
an~re

zu ersetzen:

anstatt die Geliebte in Besitz zu nehmen

37Lou Albert-Lazard, Wege mit Ri1ke (Frankfurt am Main:
S. Fischer, 1952), S. 141-142.
.
38Zitiert von Holthusen, S. 106-107.
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•
und lsie aus sich selbst zu 'ziehen, ,.;ird der Mann zum Vampir
ode4 zum

~on

Juan, der eine Liebe erweckt, die wenigstens in

ein~m gebrauchlichen Sinne unerftillt bleiben muss.

Schon die

Don Juan-Gestalt in den Neuen Gedichten wird in diesem Sinne
ausgedacht:
••• und es steht geschrieben,
dass du viele ftihren wirst
izu der Einsamkeit, die diesen
,tiefen Eingang hat. Lass ein
die, die ich dir zugewiesen,
dass sie wachsehd Heloisen
Uberstehn und Uberschrein. (Werke, I, 373)
Seine Selbstvorwlirfe in diesem Zusammenhang sind bekannt:
" •• 1sie konnen ja nicht wissen, wie wenig MUh, im Grunde, ich
mir:mit ihnen gebe, und welcher RUcksichtlosigkeit ich fahig
bin~n39
sic~

es

Wir haben sein Gefiihl, ein l1r.'Ionstrurn" zu sein, das

nur urn sich kUmmert, schon e~vahnt.

~hm,

Und trotzdem gelang

seine Liebeshaltung zu rechtfertigen und zu bejahen;

eine Leistung, die, wie wir sehen werden, ein bedeutender Teil
der:Aufgabe der spaten Lyrik ist -:

ein Durchbruch zum

heiteren amor fati, der dem Dichter immer al.s Zweck und Ideal
vorgeschwebt hatte.
Der Kontrapunkt zwischen Klage.und Jubel, zwischen
Verneinung und Bejahung, der besonders im Spatwerk so gewaltig
hervortritt, ist auch fUr die Liebesproblemat,ik entscheidend.
Die Voraussetzungen des Frlihwerks verandern sich im wesentlichen
nicht mehr, nur wird das Spiel der BezUge differenzierter und
39Zitiert von Holthusen, S. 103.
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reio~er, bis sie zuletzt in den' Elegien, den Sonetten und den

and~ren s~aten Gedichten in ein grossartiges polyphones Gewebe
f

zus~eng~fasst

werden.

Es ist meine Absicht, diesen Kontra-

PunKt darzustellen, indem'ich die Spatlyrik unter zwei Rubriken
bet:r:tachte.

Die erste, nAusgesetzt auf den Bergen des Herzens",

stammt von einem 1914, geschriebenen Gedicht, das wehmlitig und
geh~imlisvoll

die Vereinsamung des Dichters ausdrlickt.

Hier

herrschen finstere und zum Teil bittere Aufzahlungen der Unzu
lan~lichkeiten
Ele~ie

alles

gipfeln.

menschlicher

Liebe~versuche,

'die in der Flinften

Andererseits aber bricht heitere Bejahung

Fra~~rdigen,

Unzulanglichen und Schmerzlichen hervor;

dietgrosse Kraft des Eros und die enorme Geftihlsleistung des
menschlichen Herzens werden gertihmt und gelobt.

Die Sechste

Elegie enthalt die zweite Rubrik, die hier angewandt wird:
ttAu!enthalte der Liebe ft
Ei~aligkeit

-

womit die Ve,rganglichkeit und die

der Liebe positiv gewertet sind - als Entwicklungs

stuten des Heroischen oder des Gottlichen im Menschen.
heitere, manchmal spielerische Behandlung

de~

Die

Liebesproblematik

(z.:B. im Briefwechsel mit Erika Mit'terer) wird durch einen
alles verstehenden Sinn fUr die hinter dem Heiteren stehenden
Tragik .temperiert.
I AUSGESETZ·.r AU:b'

D~~N

BERGEN DES HERZENS

Die Irrungen und Wirrungen von Rilkes Liebesleben sind
vie~fach

l~rie

besprochen worden.

Die durchgehende Ambivalenz, die

von Thurn und Taxis so anschaulich geschildert hat 

;

ei~erseits ausserordentliches Liebesbedlirfnis, andererseits,
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derjlmpuls, sich vorn geliebten Gegenstand zu befreien - zeigt
sic~

auch in der Lyrik.

Der Zusammenhang dieser Sachlage mit

Rilies Dichtertum ist schon betont worden.

Es handelt sich um

das Motiv des vom Leben ausgeschlossenen Schauenden, der durch
seine~

Trieb nach Genauigkeit und sein Verantwortlichkeits

gefUhl zum Zuschauer des Lebens wird.

Das Bewusstsein des

"Andlers-Seins" ist von den frtihsten Werken Rilkes bis zum Ende
ein;Grund fUr Ambivalenz gewesen.
Distanz, die ihn als Sehauenden
doc~

Er spUrt mit Schmerzen die

VOID

Angeschauten trennt, und'

weiss er, dass diese Distanz die Bedingung fUr seine

Kunst ist.

Der Dichter vermag, das Vergangliche in ein Bild

zu tassen und es dadurch zu verewigen; aber der Preis dafUr ist·
das Geftihl, dem Leben immer gegenUberzustehen.

So heisst es

schpn im Buch der Bilder (Werke, I, 131):
'Madchen, Dichter sind, die von eueh lernen
. das zu sag e n, was ihr einsam s e i d;
und sie lernen leben an euch Fernen
wie die Abende an grossen Sternen
sieh gewehnen an der Ewigkeit.
Keine darf sich je dem Dichter schenken,
: wenn sein Auge auch um Liebe bat;
· denn er kann euch nur als Madchen denken:
. das Geftihl in euren Handgelenken
wtirde brechen vorn Brokat.
1

Al~es

Seiende, Lebende, Existierende ist stumm.

Um das Madchen

an~~schauen und es sag e n zu kennen, wie es niemals ~nnig
me~nte

zu sein, badarf der Dichter des Abstands.

Getticht wird der Begriff des Abstands stilisiert:

In diesem
der Dichter

solI das Angeschaute nur als Madchen denken konnen, - die
Be~onung
I

l'iegt auf ,denken.'

Die Madehen werden gewarnt, sich
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nie· dem Dichter zu schenken, d. h. sie sollen nicht versuchen,
ihm menschlich zu nahern; sie sollen Madelle bleiben.

1m

"Ge;sang der Frauen an den Dichter" (Werke, I, 251) wird dieser
Sachverhalt von seiten der Frau ausgedrtickt:
Sieh, wie sich alles auftut: so sind wir;
denn wir sind nichts als salche Seligkeit.
,Was Blut und Dunkel war in einem Tier,
'das wuchs in uns zur Seele an und schreit
als Seele weiter .. Und es schreit nach dire
Du freilich nimmst es nur in dein Gesicht
als sei es Landschaft: sanft und ohne Gier.
Und darum meinen wir, du bist es nicht,
nabh dem es schreit. Und doch, bist du nicht der,
an den wir uns ganz ohne Rest verloren?
Und werden wir in irgend einem m e h r?
Mit uns geht das Unendliche v 0 r b e i.
Du aber sei, du Mund, dass wir es horen,
du aber, du Uns-Sagender: du sei.
Die Frau will zunachst den Man n reizen, anziehen; aber die
weibliche Seele wird vom Dichter aufgenommen, als sei sie
Landschaft; der Abstand ist spUrbar; zur Enttauschung der Frau
ist sie dem Dichter nicht vor allem ein Gegenstand geschlecht
lichen Begehrens, sandern zunachst ein Ding, gleich einem
Tisch, einem

K~avier,

einem romischen Sarkophag.

Reaktion ist negativ:

~,darum

nach dem es schreit."

Aber die

Ihre erste

meinen wir, du bist es nicht,
An~iehungskraft

des Dichters

fUr die Frau. ist dennoch stark; denn sie weiss, dass nur er die
Macht hat, sie zu verewigen.
See~e

Das Unendliche - die weibliche

- geht mit den Frauen vorbei:

denn es ist

bar, sehbar, horbar, es stirbt mit ihnen.

n~cht

begreif

Nur der Schaue?de,

der Dichter, vermag, das herrliche aber stumme Wesen der Frau
zu sagen und es dadurch gleichsam zu erlosen.
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Als Mann fUhlt sich der umworbene Dichter geschmeichelt,
und doch ist er sich der FragwUrdigkeit der Liebe allzu bewusst.
Die Liebe ist immer in Gefahr, ein "Tun ohne Bild" zu werden,
eine Handlung, deren Sinn durch Gewohnheit und Bequemlichkeit
vergeht oder verhtillt wird.

Der Schauende lebt unter dem Fluch,

niemals n i c h t schauen zu konnen, niemals sich und seinen
inneren Zustand vergessen zu kennen, und deshalb ist er von der
Spontaneitat und.Glaubigkeit (man kennte eigentlich sagen:

dem

Willen zur Tauschung) in der Liebe ausgeschlossen:
Liebende, s e i d ihrs dann doch? Werlll ihr
einer dem anderen
euch an den Mund hebt und ansetzt -: Getrank
an Getrank:
o wie entgeht dann der Trinkende seltsam der
Handlung.
(Werke, I, 447)
Der Dichter aber entgeht der Handlung nicht, wenigstens nicht

fUr lange.

Im Gegenteil, der Dichter, der dem Geheimnisvollen

und Sinnreichen immer offen ist, wird vom Liebeserlebnis
z u wei t getragen.

Die Geliebte, die sein Geftihl erweckt

hat, verschwindet im grossen Spiel der Beztige, welches das
Liebeserlebnis hervorruft.

So in der Vierten Elegie

(Werke, I, 454):
••• Und ihr, hab ich nicht recht,
die ihr mich liebtet fUr den kleinen Anfang
Liebe zu euch, von dem ich immer abkam,
weil mir der Raum in eurem Angesicht,
da ich ihn liebte, tiberging in Weltraum,
in dem ihr nicht mehr wart •••
Wichtig ist hier vor allem der Begriff ,Raum'; nicht die
Geliebte oder selbst das Angesicht der Geliebten wird als
eigentlicher Gegenstand der Liebe gesehen.

Nicht der Mensch
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aus Fleisch und Blut ist der Gegenstand der Liebe, sondern
der Raum, etwas Unsichtbares, gleichsam ein Energie-Feld, das
imstande ist·, andere "Felder" zu bertihren:

"Die Antennen

ftihlen die Antennen,/ und die leere Ferne trug.1I

(Werke, I, 494)

Rilkes Bild des Menschen kann nicht mit wenigen Worten gekenn
zeichnet werden;

abe~

er neigte oft dazu, den Menschen als

eine Art Radiosender und

~empfanger

zu sehen, der Storungen im

Raum verursacht und, seIber solchen Storungen empfanglich ist.
Verhaltnisse zwischen Menschen sind in diesem Sinne Bertihrungen
verschiedener Energie-Felder; und fUr Rilke sind wir nicht da,
uns etwa an einem ei:t;lzigen "Feld" zu halten, sondern wir mtissen
uns immer offen halten, offen zu der "ununterbrochenen Nach
richt, die aus Stille sich,bildet" (Erste Elegie).

Das fort

wahrende Vorhandensein eines anderen Menschen bedeutet also
eher Starung und Zerstreuung als Harmonie.

Der Liebesanfang

ist zwar herrlich; weite Ausblicke in vorher ungeahnte Raume
tun sich auf, ein Wald von BezUgen,
dichterischen Phantasie, ragt empor.

~ie

Wahlheimat der

Aber

d~e

Geliebte, die

aIle diese ucorrespondancestl hervorruft - ist im voraus
verloren.

Das heisst, sie wird auf der Flut der Bilder wegge

tragen, als ware sie niemals da gewesen.
Nicht mehr versuch ich, dich, wenn das Ko~ende wogt,
zu erker~en. Alle die grossen
Bilder in mir, im Fernen erfahrene Landschaft,
Stadte und Tlirme und Brticken und un
vermutete Wendung der Wege,
und das Gewaltige jener von Gottern
einst durchwachsenen Lander:
steigt zur Bedeutung 1n mir
deiner, Entgehende, an. (Werke, II, 79)
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Das Schuldgeftihl des Dichters wegen der Entmenschlichung
dieses menschlichsten Verhaltnisses Uberwiegt in dem 1914
geschriebenen Fragment, IIWaldteich, weicher, in sich einge
kehrter" (Werke, II, 79-82).

Der Dichter, der sich einem

isolierten Teich im stillen Wald vergleicht, fragt sich dUster,
was im Spiegel seines Inneren tiberwiegt:
Schauernd berg ich meine Stirn,
denn ich weiss: die Liebe Uberwoge.
Wo ist einer, der sie kann?
Wenn ich innig mich zusammenfasste
vor die unvereinlichsten Kontraste:
weiter kam ich nicht: ich schaute an;
blieb das Angeschaute sich entziehend,
schaut ich ~~bedingter, schaute knieend,
bis ich es in mir gewann.
Die Frage ist rhetorisch:
heissen:

wie im Requiem so11 die Antwort

keiner kanns, es ist zu schwer fUr uns.

Aber fUr

ihn, den Schauenden, ist die Geliebte immer vor allem d'as
Angeschaut e, ein sich entziehendes Ding-an-sich, das der
Anschauende erst in sich, im Weltinnenraum, erzeugen, aber
niemals in der Welt, begreifen kann.
Fand es in mir Liebe vor?
Trostung fUr die aufgegebne Freie,
wenn es sich aus seiner Weltenreihe
wie mit wlterdrticktem Schreie
in den unbekannten Geist verlor?
Darf der Schauende seine Empfindung Uberhaupt als Liebe
bezeichnen?

Hier wird der Vorgang als ein Sich-Verlieren des

Schauenden in den geliebten (bzw. angeschauten) Menschen
charakterisiert, als aufgegebene Freiheit, deren Aufopferung
Trostung verlangt.

Und das ru1geschaute, die Geliebte, was
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hat sie als lebendiges Wesen mit dem Schauenden, dem Dichter,
der sich als in-sich-geschlossenes Anschauensvermogen sieht,
zu tun?
Hab ich das Errungene gekrankt,
nichts bedenkend., als wie ichs mir finge,
und die grossgewohnten Dinge
ini gedrangten Herzen eingeschrankt?
Fasst ich sie wie dieses Zimmer mich,
di'eses frenide Zimmer mich und meine Seele?
Die Kalte der dichterischen Verfassung, die alles in sich nimmt,
als sei es Landschaft, wird hier

am

bittersten beklagt; die

Dichterseele uenthalttt die Geliebte wie sein fremdes, teil
nahmsloses Zimmer ihn selbst enthalt.
uIst der

Kiin~tler

Uberhaupt ein Mann?1I

So fragt im

Sinne Rilkes Thomas Manns Tonia Kroger, der auch das Los beklagt,
"das Menschliche darzustellen, ohne am Menschlichen teilzu
haben."40

Diesselbe tibertriebene aber tiefgeftihlte Frage

musste sich Rilke immer wieder stellen.

Kurz nach dem Wald

teich Gedicht wurde das Gedicht "Wendung U geschrieben
(Werke, II, 83-84), das eine Wendung in der Lebenshaltung des
Dichters verktinden sollte; aber charakteristisch ist diese
Selbstbeschworung zweideutig und scheint im Grunde den .Dichter
nur tiefer in sein Problem zu verstricken.
Denn des Anschauns, sfehe, ist eine Grenze.
Und die geschautere Welt
will in der Liebe gedeihn.
Werk des G·esi·chts ist getan,
tue nun Herz-Werk
40Thomas Mann, Samtliche Erzahlungen (Frankfurt am Main:
S. Fischer, 1972), S. 233.
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an den Bildern in dir, jenen gefangenen: denn du
sie: aber nun kennst du sie nicht.
Siehe, innerer Mann, dein ir~eres Madchen,
dieses errungene aus tausend Naturen, diese

libetwal~igtest

erst nur errungene, nie
noch geliebte Geschopf.
Die Grenze des Anschauens, die das Thema der zwei eben erwahnten
Gedichte ist, soll tiberschritten seine
das empfohler:te Herz-Werk verstehen?
uinnere IVIadchen tt :
Vorstellungen.

Oder?

Wie soll man

Der "innere Mann", das

es handel t sich hier urn Bilder, urn

Der in diesem Gedicht beschriebene Vorgang ist

eine "Liebe" zwischen Bildern; das noch-nie-geliebte Geschopf
kann immer noch nur als ninneres Madchen" geliebt werden.

Das

Gedicht kann kaum als Durchbruch ins Leben gesehen werden,
sondern bestenfalls als eine Selbstbeschworung, seine inneren
Bilder zu lieben, anstatt sie bloss darzustellen.
Sich aus dem Zauberkreis seiner Dichterwelt zu erheben,
vermag Rilke nicht, und trotz der echten Geftihle von Selbst
vorwurf und Sehnsucht nach dem Leben haben seine Selbst
beschworungen mehr den Charakter von uVokabeln seiner Not" als
von ernsthaft programmatischen Sat zen.

Die Bezeichnung

,Narzissmus' oder ,Narzissismus' ist von verschiedenen
Kritikern auf diese scheinbare Unfahigkeit, sich "aus seinem
Spiegel II zu z;iehen, ofters angewandt worden.
schreibt (s. 92):

Ivlason

"Rilke war ein extremes Beispiel fUr das,

was man .Narzissmus· nennt.tI

Die Verbindung zwischen diesem

Narzissmus und seiner Liebesauffassung ist von Simenauer
betont worden (S. 472):
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FUr diesen bisher unbekannt gebliebenen Zug
(Rilkes.Versagen in der Liebe) dr&ngt sich schon
im voraus der Name Narkissos auf, nicht deshalb,
weil die Lehre von der besitzlosen Liebe schon an
sich eine narzissistische sein muss, sondern weil in
Rilkes Ausserungen die Forderung der verzichtenden
Liebe mit narzissistischen ZUgen hundertfach
ve~bunden ist.

In einer neuen Untersuchung des Narziss-Motivs bei Rilke
versucht Marcel Kunz 41 , diesen Zug zu bestimmen:
••• Die Sorge urn die Verganglichkeit des Ich, das
BemUhen urn ein Finden und Bewahren der eigenen Person
in einem hoheren Bereich, urn die ja Rilkes ganzes Werk
kreist, der Wille, die Umwelt als Abdruck aufzufassen,
das ist es, was wir bei Rilke als .narzissistisch t
bezeichnen konnen.
Nach K1LYlz gleicht fUr Rilke die transitivische Liebe ..dem
Verstromen, und es i.st narzissistisches BedUrfnis, dieses nach
aussen hin sich Verlierende zum Ich zurUckzufilllren ••• Solche
Liebe ist aber letztlich am Du nicht interessiert, obwohl sie
nur im Du moglich wird ••• "42

Rilkes Narziss-Gedichte sind

ein gutes Beispiel fUr diese Haltung, und auch die Engel-.
Gestalt in den Elegien, das Ideal vollkommenen Daseins, hat
eindeutig narzisstische ZUge:

" ••• und plotzlich, einzeln,/

S p i e gel: die die entstromte eigene Schonheit wieder
schopfen zurlick in das eigene Antlitz"

(Zweite Elegie).

Aber der Begriff des Narzissmus, so aufschlussreich er
auch ist fUr einen grossen Teil der rilkischen Liebesnaltung,
41Marcel Kunz, Narziss. Untersuchungen ~ Werk
Rainer Maria Rilkes, Abhand1ungen zur Kunst-, Musik·-, und
Literaturwissenschaft, 100, (Bonn: Bouvier, 1970), S. 79.
42Ibid., S. 83-84.
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umfasst sie bei weitem nicht.

Die Gestalten von Don Juan und

Orpheus sind ebenso wichtig fUr ein volles Verstandnis der
Liebesproblematik bei Rilke, wie wir in der nachsten Abteilung
sehen werden.

Von den Sonetten, und besonders von der Stelle:

"Wer sich als Quelle ergiesst,/ den erkennt die Erkennung tt
schreibt Eudo Mason (S. 126):

.

nEs ist, als ob Narziss sich

vom eigenen Spiegelbild lO.srisse."

Bei der Erorterung von

Rilkes spaten HeIden-Gestalten werden wir diese Polyphonie von
Motiven bestatigen konnen.

..

.

Und Ubrigens sind manche Ausserungen Rilkes tiber die Liebe,
besonders in den Elegien, allgemein, und sollen nicht mit
Sublimierungen personlicher Unzulanglichkeiten verwechselt
werden.

Wenn Rilke in der Ftinften Elegie (Werke, I, 457-461)

von den Fahrenden spricht, von den FIUchtigen und

Unzulap~lichen,

im Leben Gescheiterten, diesen grossartigen Symbolen menschlicher
Angste und Unvollstandigkeiten, spricht er vor allem von der
Liebe:
Wo, 0 W 0 ist der Ort - ich trag ihn im Herzen -,
wo sie noch lange nicht konnten, noch von einander
abfieln, wie sich bespringende, nicht recht
paarige Tiere; Dieses gewaltige, groteske Bild des Unvermogens, richtig zu
lieben, wird erganzt durch die viel umratselte Stelle:
Und plotzlich in diesem mtihsamen Nirgends, plotzlich
die unsagliche Stelle, wo sich das reine Zuwenig
unbegreiflich verwandelt -, umspringt
in jenes leere Zuviel.
Das reine Zuwenig, die Sehnsucht des Unvolkommenen 1iebenden
nach Erganzung und Vollstandigkeit in der Liebe, schlagt im

..
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Liebeserlebnis urn - aber in ein leeres Zuviel:

in einen Uber

fluss an 'Geftihl, an Intensitat, die leer ist, das heisst,

nicht geistig verwendbar.
zahlenlos auf:

Die vielstellige Rechnung geht

man hat darauf

gerechnet~

durch Sammlung al1er

Freude der Liebe reich zu werden, aber die Summe rinnt durch
die

vergeb~ich

sich mtihenden Finger.

D.ie hoffl1ungsvollen Schlusszeilen der FUnften Elegie
drtidken Rilkes eigene "Losung" nicht aus.
wo

Der ersehnte Platz,

die Liebende endlich konnten, wo ihr Mtin.zen des Liebes

glticks glil tig waren, bleibt ein Zvlar herrliches, aber
"unwirkliches" Wunschbild.

Rilkes Weg zur Bejahung der Liebe,

die in der Sechsten Elegie einen starken Ausdruck bekommt,
geht auf einsamen Pfaden, nur durch die Landschaft der
h i e s i g e n Welt, wo alle Hoffnung sich auf Schmerz grtindet
und·aller Jubel eine Anerkennung der unau8weglosen Tragik
menschlichen Lebens voraussetzt.

II AUFENTHALTB DER LIEBE
Die Sechste Elegie (Werke, I, 462-464) ist auch, wie die
meisten anderen, bis Februar 1922 fragmentarisch geblieben.
Nach dem erst en Ansatz in Duino 1912 wurden die ersten 31
Zeilen Winter 1913 in Ronda geschrieben; die letzten drei
Zeilen der endgliltigen Fassung fo1gten Spatherbst 1913 in Paris.
Erst 9 Februar 1922 in Muzot wurde sie vollendet.

Diese Helden

Elegie, wie Rilke sie nannte, wurde von Anfang an als
"Wendung" gedacht; ihre Stelle am Anfang der zweiten Halfte
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des Zyklus ist nicht zufallig.
ja eine
erst~n

p~sitive

Denn die HeIden-Gestalt ist

Antwort zu den dUsteren Existenzfragen der

,vi:er Elegien, um von der spater geschriebenen Ftinften

ganz zu schweigen - ein Frtihlingsduft nach der dunklen Winter
lichkeit der ersten Halfte des Zyklus.

Schon in der Ersten

Elegie waren die jungen Toten eine Quelle der Hoffnung und des
Trostes; der Mythos vom Ursprung der Musik, "die uns jetzt
hinreisst und trostet und hilft", in der Klage um den frtihge
stor-benen, gottlichen Linos, bringt die Elegie zu einem
unelegischen, 'positiven Schluss.

Nun heisst es in der Sechsten

Elegie:
Wunderlich

ist der Held doch den jugendlich
Toten. 'Dauern
ficht ihn nicht an. Sein Aufgang ist Dasein; bestandig
nimmt er sich fort und tritt ins veranderte Sternbild
seiner steten Gefahr. Dort fanden ihn wenige. Aber,'
das uns finster verschweigt, das plotzlich begeisterte
Schicksal,
singt ihn hinein in den Sturm seiner aufrauschenden
,Welt.
nru~

Der Held ist von vornherein ein

Gege~stUck

zum klagenden und

beklagten poetisehen Ieh der Elegien; fUr den HeIden ist das
Leben ein bestandiges Zunehmen an Dasein; wie die "zeitig
entschlossene Frueht" des Feigenbaums reift er geheimnisvoll'
und

f~lh,

ohne die mtihseligen Anstrengungen derjenigen, die

zum Bllihen verftihrt sind.

Er fragt nicht, er zogert nicht:

er tritt ins veranderte Sternbild seiner steten Gefahr und
wird verklart.

Der erste Fragment endet naeh dieser Charak

terisierung des HeIden mit sehnstichtigen Ausserungen des
Diehters:
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Htir ich doch keinen wie i h n •••

o war ich,
war ich ein Knabe und dlirft es noch werden und
sasse
in die kiinftigen Arroe gestUtzt und lase von Simson,
vie seine J'lIutter erst nichts und dann alles gebar.

Aber worin besteht das Wesen des HeIden Uberhaupt, oder besser,
vie unterscheidet sich der Held von den tibrigen Menschen?
Rilke sucht eine bestimmte Antwort, ein spezifisches Beispiel;
und, wie der zweite Fragment uns zeigt, die Antwort liegt 1m
Gebiet der Liebeshaltung:
Denn hinsttirmte der Held durch Aufenthalte der
,
Liebe,
jeder hob ihn hinaus, jeder ihn meinende Herz
schlag,
abgewendet schon, stand er am Ende der Lacheln,
- anders.'
Wir erkennen das rilkische Motiv, von jedem'uihn meinende Herz
schlag ll abgewendet zu sein:
,
I

die Lage des Dichters, der sich

dem Offenen entgegenhalt ,und daher die ihn meinende Geliebte

I

in einer Flut von ttcorrespondances" verliert.
Held anders, er wird gleichsam auf
tiber die Schmerzen hinweg.

d~n

Doch ist der

Wellen der Liebe getragen,

In der Liebe ist das Lacheln ein

Vorspiel, eine uVerftihrung zum Bliihri n , 'aber del" Held ist schon
"dem eigenen Lacheln voran tl , er steht schon am Ende der Lacheln,
hinaussehend ins Offene.

Das Bild'des HeIden wird dann in

I'fluzot erganzt:'
War er nicht Held schon in dir,

Mutter, begann
nicht
dort schon, in dir, seine herrische Auswahl?
Tausende brauten im Schoas und wollte er sein,
aber sieh: er ergr1ff und liess aus, - wahlte und
konnte,
0
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... 0 Mutter des HeIden,

Ursprung
reissender Strome! Ihr Schluchten, ih die sich
hoch von dem Herz-Rand, klagend,
schon die Madchen gestUrzt, kUnftig die Opfer dem
Sohne.
0

Dieser gewaltige Einfall liberbrtickt die zwei Fragmente:

schon

im Schoss der Mutter ist das Schicksal des HeIden vorgezeichnet.
Die Befruchtung ist nicht zufallig; der Held stlirmt ins .Dasein
im Kampf mit Tausenden, die das Ei durchdringen wollten; schon
in den Schreien der Mutter auf dem Kindbett verkUnden sich die
Klagen der Madchen, die er in die Einsamkeit flihren wird.

Man

erinnere sich an die Verse von Holderlin tiber. den Halbgott:
Ein Ratsel ist Reinentsprungenes. Auch
Der Gesang kaum darf es enthlillen. Denn
Wie du anfingst, so wirst du bleiben,
So viel auch wirket die Not
Und die Zucht; das meiste namlich
Vermag die Geburt ••• 43
Der rilkische Held bleibt auch ein Ratsel, ein reines Geheimnis,
eine Quelle der Trostung und Begeisterung fUr den im Allzumensch
lichen verstrickten Dichter.

Wir finden in der Liebeshaltung

des HeIden eine Exemplifikation der heiteren, alles bejahenden
Haltung, die Rilke mehr und mehr angestrebt hat; - der Fahig
keit, die Liebe durchzulieben, sie "wie einen Handschuh lf zu
g~brauchen,

urn am Ende dem Offenen gegenliberzustehen.

Es

handelt sich :urn das schon angedeutete Ideal des Ithamme fatal",
aber mit einer rilkischen Wendung:

sich selbst und ander.en

todlich, ist der Held dennach keine Schreckensgestalt, sondern
43Friedrich Holderlin, Werke (Salzburg:
Euch, n.d.), S. 357-358.

Das Bergland
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h"::

~ ,,1

vielmehr ein lVlusterbeispiel' der Fahigkei t, Gich auf daf:J
liche zu konzentrieren:

~i8 f;;~l1 t

...

die Einmaligkeit des Lebens, die Uber

flUssigkei t des Bltihens, den absoluten Wert der In'tensi tat; 
und dabei nicht von Selbstvorwi.irfen wegen EgoislllUS oder
Unmenschlichkeit untergraben zu werden.

Wie wir sehen werden,

ist Rilkes eigene Lasung im Grunde eine Bejahung der f'Iacht des
Eros, der gottlichen Macht, die sich im Menschen offenbart und
ihn gleichsam als
kraft zu spenden.

I~strument

Seine

gebraucht, urn ihre reine Lebens

fr~~en

Versuche, sine Lehre der

besitzlosen Liebe zu formulieren, wirken pedantisch ,und untiber
zeugend neben diesen spaten Verherrlichungen der todlichen
aber gottlichen Macht der Liebe. .
Die Bedeutung der Don Juan-Gestalt in Rilkes Liebes
haltung ist schon erwahnt worden.

Besonders kennzeichnend

war das Gedicht "Don Juans Auswahl", 'Worin Rilke
den Gedanken entwickelte, solche hahere Herzens
brecherei, wie er sie betreibe, konnte ein gottlicher
Auftrag sein, ihn von verborgenen Machten auferlegt,
die einen vermehrten Vorrat an Eloisen benotigt.
Bei alledem war ihm aber nicht ganz wohl zumute,
und der Anblick von Rodins IIZU e,twas Groteskem und
Lacherlichem Alter" liess ihm etwas von den Gefahren
ahnen, denen er selbst ausgesetzt war. 44
Aber die doppelte Natur dieser Gefahren ist nicht zu tiber
aehen; Rilke konnte seine Schwierigkeiten in der Liebe
wehmtitig beklagen, aber andererseits als positiv empfinden,
indem er sich als Werkzeug einer hohen Macht ansah, die die
Geliebte zum Weltgeheimnis hinre1sst:
44MasorJ., S. 86.

"Hab ich denn so

Hell~s
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in Dir angefacht?

Solchen Herz-Brand, liebes Kind, und flihlst

nun zu mir zurtick - statt weiter f9rt ins Offene, wohin es
Dich doch'hinreisst. 1t4 5

Es ist leicht, das Fragwlirdige, das

Komische, das Groteske an dieser Haltung blosszustellen;
schwieriger ist es, sie als Symptom einer im Grunde positiven
Lebenshaltung und Weltauffassung anzusehen.

Ich halte aber

das ftir den Verdienst und die Errungenschaft Rilkes.

Diejenigen,

die an Rilkes Liebeshaltung nur das Groteske, das Tragikomische,
das Unzulangliche zu sehen vermogen, sehen nur gleichsam das
Negativ derselben;" nichts konnte unberechtigter seiri, als
Rilke einen zwar ktinstlerisch begabten, aber "geschlechtlosen"
Dichter zu nennen,46 oder von ihm zu behaupten, dass er die
beste Liebe ftir "the epistolary exchange of two solitudes"
oder "worship at a safe distance" hielte;47 man konnte das
vielleicht tiber den Verfasser der padagogischen Briefe an
Friedrich Westhof oder an seine adligen Verehreririnen schreiben,
aber nicht tiber den Dichter der phallischen Gedichte von 1915
oder der Elegien oder tiber den Verf8:sser des "Briefes des
jungen Arbeiters."

Darin zeigte sich Rilke als Verklinder der"

45Holthusen, loc. cit.
46Hugo Ii'riedrich, Die Struktur der modernen Lyrik,
Erweiterte Neuausgabe, Rowohlts Deutsche Enzyklopadie, 25,
(Mtinchen: Rowohlt, 1971), S. 171.

4- 7Henri Peyre, "Baudelaire as a Love Poet, ,; in Baudelaire
as ~ ~ Poet and Other Essays, by Lois Boe Hyslop, ed.,
TUniverstty Park, Penn.: Univ. of Pennsylvania, 1969), S. 14.
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BefTeiung des Eros von

~en'Ketten

christlicher Askese und,

wichtiger, als Darsteller und Psychologe des Erotischen im
Menschen,tiberhaupt.
Die Dritte Elegie (Werke, I, 449-452), zum Beispiel, ist
eine grosse Darstellung mannlicher Erotik, eine bilderreiche
Beschworung des "Fluf?sgotts des Blutslt, der ..,Herren der Lust lf ,
die, einer unkenntlichen Quelle entstammend, den Mann tiber
waltigen und

hinre~ssen.

Die Geliebte ist zwar die Katalyse

des Geschlechtstriebes, aber sein Ursprung liegt viel tiefer:
Nicht an dir, ·ihn .ftihlendes Madchen, an dir nicht
bog seine Lippen sich zum fruchtbaren Ausdruck.
Meinst du wirklich, ihn hatte dein leichter Auftritt
also erschtittert, du, die wandelt wie Frtihwind?
..• Siehe, wir lieben nicht, wie die Blumen, aus
einem
einzigen Jahr; uns steigt, wo wir lieben,
unvordenklicher Saft in die Arme. 0 Madchen,
die s: dass wir liebten i nuns, nicht eines,
ein Ktinftiges, sondern
das zahllos Brauende; nicht ein.einzelnes Kind,
sondern die Vater, die wie Trlimmer Gebirgs
uns im Grunde bertihn; sondern das trockene Fluss
bett
einstige+ MUtter -; sondern die ganze
lautlose Landschaft unter dem wolkigen oder
reinen Verhangnis -: dies kam dir, Madchen, zuvor.
Die Liebe ruft das tiberwaltigende Bewusstsein der grossen

K~tte

des Seins hervor, von der der einzelne Mensch nur ein Glied
ist.

Jahrtausende von Dasein, zusammengehalten durch das

Geheimnis des Geschlechts.

Ein Liebespaar ist zugleich ein

Metapher der ganzen Schopfung und eine Konkretisierung des
elan vital, welcher alle lebende Wesen verbindet.

Die Gewalt

tatigkeit und Grausamkeit'des Triebes werden nicht verschwiegen;
deswegen fleht der Dichter das Madchen an, den Mann zu
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v'erhalten.

Eros kann vernichten, sowohl wie beleben.

ist aber sieher:

Eines

er steht mitten im Geheimnis unseres Lebens

und darf weder verleugnet noch verdrangt werden:
Welcher Wahnsinn', uns nach einem Jenseits abzu
lenken, w'o wir hier von Aufgaben und Ervlartungen '
und Zuklinften umstellt sind. Welcher Betrug, Bilder
hiesigen Entzlickens zu entwenden, urn sie hinter
unserem Rtieken an den Himmel zu verkaufen: 0, es
'ware langst Zeit; dass die verarmte Erde aIle jene
Anleihen wieder einzoge, die man bei ihrer Selig
keit gemacht hat, um Uberktinftiges damit auszu
statten...
.
Und hier, in 'j ener Liebe, die sie mit einem
unertraglichen Ineinander von Verachtung, Begierlich
keit und Neugier die "sinnliche" nennen, hier sind
wohl die schlimmsten Wirkungen jener Herabsetzung
zu sehen, die das,Christentum dem Irdischen'meinte
bereiten zu mUssen. Hier ist alles Entstellung und
Verdrangung, obwohl wir doch aus diesem tiefsten
Ereignis hervorzugehen und selber wieder in ihm die
Mitte unserer EntzUckungen besitzen.48
Aus dieser Stelle spricht ein Geist, der etwa mit einem
D. H. Lawrence vieles gemeinsam hat.

Dieser Aspekt von Rilkes

Werk solI in keiner Darstellung seiner Liebesauffassung
vergessen werden.
Die dunkle Gewalt des Eros wird noch einmal in einem
1924 geschriebenen Gedicht beschwore,n (Werke', II, ,107) :
Masken! Masken! Dass man Eros 'blende.
Wer ertragt sein strahlendes Gesicht,
wenn er wie die Sommersonnenwende
frtihlingliches Vorspiel unterbricht.
Wie es unversehens im Gep1auder
anders wird und ernsthaft ••• Etwas schrie.·•. ,
und er wirft den namenlosen Schauder
vie ein Tempelinnres tiber sie.
48Zitiert von

Holthu~en,

s.

129-130.
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Oh verloren, plotzlich, oh, verloren!
Gottliche umarmen schnell.
Leben wand sich, Schicksal ward geboren,
und im Innern weint ein Quell.
Eros ist unwiderstehlich, er bricht durch alle Masken gesell
Bchaftlicher Gebrauche - harmloses Geplauder schlagt plotz
lich urn - das Dionysische zersprengt die Schranken, die der
I,

Wille zur

O~dnung

und Zivilisierung es auferlegt hat, es nimmt

Besitz und verschwindet mit stlirmischer Plotzlichkeit.

Die

Stille nach dem Sturm wird mit dem Bild des weinenden Quells
herrlich ausgedrlickt.
.des Lebens:

Tranen begleiten alle erhabenen Stufen

die Geburt, die Liebe, den Anblick des Schonen

und Schrecklichen, den Tod.
de~

Der Sturm des Eros liberwaltigt

Menschen wie ein plotzlicher Regensturm die Erde tiber

rascht.

Und wie auf der Erde FIUsse aus dem plotzlichen Uber

mass sich bilden, so weint der Mensch innerlich aus dem' Uber
mass an Leben, das das Hereintreten des Flussgotts des Bluts
mit sich bringt.

Aber Eros schenkt u n d nimmt zurlick.

So

eine Intensitat vermag der Mensch ·nicht lange zu ertragen.

..

Leere folgt dem Uberfluss.

~1ir

Die'

Rilke war Eros nichts, was

domestiziert werden konnte; trotz ,aller seiner Bemtihungen,
ein Programm zu machen, ftihlte er sich in der Liebe wie in

seiner Dichtkunst als Instrument, worauf unbekannte Gotter. unge
rufen und plotzlich ihre Tone spielen und ebenso plotzlich
verschwinden.
Die Tragweite von Rilkes Begriff des Eros fUr unser
Thema zeigt sich im Gedicht "Schaukel des Herzens", 1923 mit
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einer Widmung an Baladine Klosowska, Malerin und Geliebte
Rilkes, geschrieben (Werke, II, 206-207):
Schaukel des Herzens.

0 sichere, an welchen unsicht

baren

Aste befestigt. Wer, wer gab mir den Stoss,
dass du mit mir bis ins Laub schwangst.
Wie nahe war ich den Frtichten, kostlichen.
Aber nicht Bleiben
ist im Schwunge der Sinn. Nur das N~~sein, nur
an immer zu Hohen plotzlich das mogliche
Nahsein. Nachbarschaften und dann
von unaufhaltsam erschwungener Stelle
- wieder verloren schon - der neue, der Ausblick.
Und jetzt, die befohlene Umkehr
zurlick und hinUber hinaus in des Gleichgewichts
Arme.
Das Herz wird mit einer Schaukel verglichen, einem Vehikel,
das von einer unbekannten Gewalt gestossen, den Menschen ins
Laub schwingt.

Der Stoss ist ein Metapher fUr das Zunehmen

an Intensitat, an psychischer Energie, die dem Menschen bei
der Begegnung mit der Geliebten zustromt.

Aber die "Richtung tl

zielt nicht nach der Geliebten, sondern hinauf, nach den
FrUchten.

Die Frucht - Symbol der Vollkommenheit, Schoss,

worin der Keirn eines neuen Lebens schlaft, wie der Schmetter
ling in einer Puppe; - hier auch Urnschreibung flir das
Versprechen der Liebe, die Sehnsucht nach
kommnung des Einzelnen im Liebeserlebnis.

~rftillung

Aber:

und Vervoll

die Frlichte

sind unerreichbar; sie dUrfen nicht besessen werden; - man
darf nicht bei ihnen bleiben.

Nicht das Bleiben ist im

Schwunge'des Herzens der Sinn, sondern das Nahsein; nicht
Verweilen, sondern Aufenthalte der Liebe, wobei man einen
flUchtigen Ausblick ins Offene erringt.

Die Geliebte'ist ein
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\ierkzeug des Eros, der uns zu einem Blick in die ucorre

spondances" verheifen kann, die den Menschen mit den Geheim
nissen des Lebena vertraut machen kennen.

Wir kennen schon die

Formel fur das rilkische Liebeserlebnis, die in der Vierten
Elegie vorkommt

\'10:

"der Rau..rn im

~gesicht

in Weltraum, in dem sie nicht mehr ist."

der Geliebte tibergeht

Die Geliebte ist also

wieder im'voraus verloren, aber der Ausblick ins Offene, das
Ziel des Dichters, wird durch .die Intensitat des Liebes
erlebnisses gestattet.

Die wesentlichen Kennzeichen der

besitzlosen Liebe sind hier wieder erkennbar:

die Intensitat

des Liebesanfangs, die Unmoglichkeit und Dberfltissigkeit des
Besitzens; das Bewahren der Grenzen zwischen Liebenden und
Geliebten; die Verwendung der Energie, die durch das Liebes
erlebnis entfesselt wird, urn zur Erkenntnis zu erlangen.

Und

doch ist das Problem positiver aufgefasst als vorher, das
'[

Bild des Liebeserlebnisses anschaulicher.

IEs handelt sich

nicht mehr um den Umschlag des reinen Zuwenigs ins ·leere Zuviel,
sondern um eine echte Bertihrung.mit sinnreichen BezUgen, die
uns hinreissen, trosten und helfen kennen.

Die Bewegung der

Schaukel bildet einen Halbkreis, ein unaufhorliches Schwingen
zwischen den zwei Polen der Attraktion und der Repulsion -:
die Grenzen des irdischen Daseins.

Und doch hat der Schai..lkelrFie

einen Ausblick ins Offene getan, einen Ausblick, der nicht mehr
als leer oder als' negativ empf1.mden wird, sondern:
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Wieder wie anders, wie neu!

Wie sie sich beide'
beneiden
an den Enden des Seils, diese Halften der Lust.
Oder wag ich es: Viertel? -Und rechne, weil er
,
sich weigert,
jenen, den Halbkreis hinzu, der die Schaukel
verstosst?
Nicht ertausch ich mir ihn, als meiner hiesigen
Schwlinge
Spiegel. Errat nichts. Er sei einmal
neuer. Aber von Endpunkt zu Endpunkt
meines gewagtesten Schwungs nehm ich ihn schon in
••
Besitz:
UberflUsse aus mir stlirzen dorthin und erfUlln ihn,
spannen ihn fast. Und mein eigener Abschied,
wenn die werfende Kraft an ihm abbricht,
macht ihn mir eigens vertraut.

Der zweite Halbkreis in diesem Gedicht ist

eine,\'tI1lt~t-A~,,'jj~, I. . j~rr;;'i;)

fUr das zweite Bereich, das im Spatwerk als Gegenstlick und
Erganzung der hiesigen Welt vorkommt.

_.

In dem berlihmten Brief

an seinen polnischen Ubersetzer, Witold Hulewicz t erlautert er
seinen Begriff dieses zweiten Bereiches (Briefe, S. 481):
Wir, diese Hiesigen llld Heutigen, sind nicht einen
Augenblick in der Zeitwelt befriedigt, noch in sie
gebWlden; wir gehen immerfort liber Wld liber zu den
frliheren, zu unserer Herkunft Q~d zu denen, die
scheinbar nach uns kommen. In j ener t,offenen" Welt
s i n d a l l e, manV'nlcht sagen "gleichzeitig",
denn eben der Fortfall der Zeit bedingt, dass sie '
alle s i n d. Und so sind alle Gestaltungen des
Hiesigen nicht nur zeitbegrenzt zu gebrauchen, sondern
soweit wir vermogen, in jene UbE?rlegene Bedeutung
einzustellen, an denen wir Teil haben.
Vir wollen nicht versuchen, den
auszulegen.

~~ir

Be~riff d~s

zweiten Bereiches

unseren Zweck gentigt es, zu ,bemerken, dass

in Rilkes Weltbild die Triebkrafte unserer Seelen einem
Bereich

angehor~n,

das zu Wlserem zeitlich und raumlich

begrenzten Universum

sozusag~n

parallel lauft.

Die grossen

Storungen uriseres GemUts,' wie zum Beispiel in der Liebe,
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erweitern unsere geistigen Horizonte, indern sie uns einen
•

~

l..

Ausblick in dieses ze:Ltlose·Bereich gewahren.

Die Liebe ist also ein gewaltiges Stimulans, durch dessen Kraft
der Liebende den ganzen Kreis, - das begrenzte Hiesige und das
unbegrenzte Offene, das Immanente und das Transzendente, in
Besitz nimmt.
Diese Motive sind, wie schon gesagt, in den frlihen'und
mittleren Werken im wesentlichen vorhanden.

Aber im,Spatwerk

werden aIle Faden in ein zusammenhangendes \veltbild gebracht.,
Dies ist die grosse Leistung der Elegien und der Sonette
Orpheus.

an

Darin wird die Liebe als Urtrieb der Natur uberhaupt

gesehen, der den Menschen mit der Ganzheit des Universums
verbindet.
Werbung nicht mehr, nicht Werbung, entwachsene
Stimme,
sei deines Schreies Natur; zwar schrieest du
rein wie der Vogel,
wenn ihn die Jahreszeit aufhebt, die steigende,
beinah vergessend,
dass er ein kUmmerndes Tier und nicht nur ein
einzelnes Herz sei,
das sie ins Heitere wirft, in die innigen Himmel.
Wie er, so
wUrbest du wohl, nicht minder -, dass, noch
unsichtbar,
dich die Freundin erftihr, ,die st'ille, in der
eine Antwort
1angsam erwacht und tiber dem Horen sich anwarmt,
- deinem erklihnten Geftihl die er~ltihte Geflihlin.
(Werke, I, 465)
Der Vogelschrei ist der Ruf des Flussgottes des Bluts, eine
Stimme, die rein aus der Jahreszeit selbst, aus dem FrUhling,
hervorgeht.

Keine aufdringliche, auf einen'besonderen Gegen

stand gerichtete Werbung, sondern ein spontaner Ausruf in die

72

,
innigen Himmel.

Und wie der Vogel, dessen Stimme UllvTillktir

lich aus dem reinen Instinkt "hervorgeht, - so soll der Mensch
auch seine Liebe ausdrticken.

"Gesang, wie du ihn lehrst, ist

nicht Begehr,/ nicht Werbung urn ein endlich noch Erreichtes,/
Gesang ist Dasein" (SO, I, 3).

Sq ein Gesang, ein Dberfluss

an Dasein, kann'nicht fehlschlagen.

Die noch unsichtbare

Freundin erfahrt es.,. der Frtihling begreift und erwidert:
u ••• da

ist keine Stelle, die nicht trtige den Ton der Verktindi

gung" (Werk;e, I, 465).
Vergessen wir nicht, dass es sich hi·er auch urn. Dichten
handelt, urn die orphische Dichtung, die Rilke in den Sonetten
verktindet:

°

Da steigt ein Baum.
reine Ubersteigung!
singt! 0 hoher Baum im Ohr!
Und alles schwieg. Doch selbst in der Verschweigung
ging neuer Anfang, Wink und Wandlung vor. (SO, I, .1)

o Orpheus

Dureh den orphischen Gesang wird eine Verbindung mit der
hiesigen Natur und mit dem unsichtbaren Reich hergestellt.
Die Intensitat des reinen Daseins zieht alle Wesen an,' die je
ein Glied in der Kette des Daseins gewesen sind.
Hiersein ist herrlich.

Ihr wusstet es, Madchen,
i h r auch,.
die ihr scheinbar entbehrtet, versankt, - ihr, in
den argsten
Gassen der Stadte, Schwarende, oder dem Abfall
offene. Denn eine Stunde war jeder, vielleicht
nicht
ganz eine Still1de, ein mit den Massen der Zeit kaum
Messliches zwischen zwei Weilen -, da sie ein
.
Dasein
hatte. Alles. Die Adern voll Dasein.
(Werke, I, 466-467)

Die Liebe, das

mOglichJt-intenSiv.~

Erlebnis des Lebens - und
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trotzdem entgeht der Liebende allzu leicht d ~. Handlung.

Auch

die Liebe, ja, besonders die Liebe, wird dann ein "Tun ohne
Bild, Tun unter Krusten, die willig zerspringen, sobald innen
.

,

das Handeln entwachst und SiCLl anders begrenzt U

(Zehnte Blegie) •

Nur dadurch, dass man ein inneres Aquivalent fUr das Erlebte
aufbringt, erfiillt man die Aufgabe des lYlenschen als uBienen
des Unsichtbaren ••• u (Briefe, S. 482):
Nur wir vergessen so leicht, was der lachende
Nachbar
uns nicht bestatigt oder beneidet. Sichtbar'
wollen wirs heben, we das sichtbarste GlUck uns
erst zu erkennen sich gibt, wenn wir es innen
verwandeln.
Nirgends 1 Geliebte, wird Welt sein als innen.
Unser
Leben geht hin mit Verwandlung. Und immer geringer
schwindet das Aussen •.• (Werke, I, 467)
Die Liebe,

w~e

Uberhaupt alles Irdische, kann nur "allein und

abgetren..Ylt aussentwickelt und gewissermassen vollendet werden"
(Bri·efe, S. 271), im Weltinnenraum, worin das Gegensatz
zwischen Immanenz

w~d

Transzendenz im Kunstwerk aufgehoben wird.

Freilich bedeutet das, was die Liebe betrifft, wieder
eine ZtITUckbeziehung der Erotik auf das eigene Innenleben, auf
('f) It. j : {qq 3

den Weltinnenrarim, welcher als
L~,ben

~atrix

aller Symbole, die dem

einen Sinn geben konnen, urn. j eden Preis beschUtzt

werden mlissen.

Der Dichter, der diese Symbole klinstlerisch

zu gestalten vermag, muss sich hinter die Grenzen seiner
Einsamkeit zurtickziehen.

In der Siebenten Elegie wird diese

notwendige Einsamkeit des Ktinstlers nicht mehr mit Selbstmit
leid
keit:

~~d

Klagen ausgedrUckt, sondern mit stolzer Unabhangig

,i
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••• Glaub n i c h t, dass ich "Terbe.
Engel, und wtirbe ich dich auch! Du kommst nicht.
Denn. mein
~lruf ist immer voll Hinweg; wider so starke
Stromung kannst du nicht schreiten. \~ie ein
gestreckter
Arm ist mein Rufen. Und seine zum Greifen
oben offene Hand bleibt vor dir
offen, wie Abwehr und Warnung,
Unfasslicher, weitauf. (Werke, I, S. 469)
Mit diesem monumentalen Bild wird die Haltung eines Menschen
ausgedrlickt, dessen hochster Besitz seine Einsamkeit ist.

Die

Tore seiner Einsamkeit sind bewacht, niemand darf eintreten; 
diese schmerzliche aber notwendige Wahrheit endlich zu bejahen',
war, die grosse Errungenschaft von Rilkes spaten Gedichten.
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